## 



## ترجمة <br> د. سعاد حرب



# فـريـدريك نيتشـه 

## العلم الجلّل

ترجمة<br>د. سهاد حربب

# هثا الكتابي ترجمـة 

## NIETZSCHE

## LE GAI SAVOIR

La Gaya Scienza

Introduction et traduction de Pierre Klossowski

أشكر د. جورج كتورة لمر/جعنه الترجمة باللغة العربية وتغارنتها بالنص الغالماني.

ستعاد

أقيم في دارتي الخاصة لم أقلد أحداً قط
وأسشر من كل معلم
لم يسخر من ذاته.
"نقش هلى بابي" .

## فهر بست

| 5 | تقلديم |
| :---: | :---: |
| 31 | كتاب أول . . |
| 71 | كتاب ثان |
| 107 | كتاب ثالث |
| 151 | كتاب رابع |
| 193 | كتاب خامس . . |
| 247 | ملحق |

تقلديهم

- 1 -

قد يحتاج هنا الكتاب لأكثر من مقدمة؛ ومع ذلك يبقى الشك بان بان تستطيع مقدمات أن تؤثر بامرىء لم يعش التجربة المسبقة لهـذا الكتاب .
 كطقس نيسان، بحيث يعيدنا دوماً إلى الشثياء القريب العهلد، كها إلى النصر على الشتاء، هن.ا النصر الآتي، اللني ينبغي الن النيأتي والني


 بصبر ضضغط مرعب وطويل، بصبر، بمرامة، ببرودة، من دون أن يخفصع' ولكن أيضاً من دون أمل، وفجأة وجلد نفسه مفعماً بالأمل، بامل الصشحة،



 ولعودة الإيمان بالغد وما بعده، ليس إلا شعوراً فججائياً وهجس بالمستقبل؛
 (Saturnc))، وكان العيد نحالالها يانخلون مكان الأسياد، وكانت مناسبة لابتهاجات متونوعة،
(f) ،Le petit Robert

بمغامرات وشيكة، ببحار أعيد فتحها، بأهداف أعيد السماح بها ، وأعيدت




 الجارع للمعرفة كما ينص مليه التقزز النامي شيئاً فشيئاً إكراماً لحمية روحية
 يكابد هنا الجحيم! غير أن المتمكن سيود بلون شك أك أن يزيد في غفرانه
 شاعر فيها من كل الشعراء بطريقة يصعب غفرانها . وليس الشعراء وجميل
 يعرف نمـط الضحية التي سيختارها، ما ها هو الموضوع المتيف النـي الني سيثير
 مخيفة: فلنحخـر ! شيء ما يتهيأ زبدته الخنبث والمكر: Incipit parodia ليس في ذلك أدنى شكك. ..

$$
-2-
$$

لكن لنترل السيد نيتشد هنا : فماذا يهمنا في استعادة السيد نيتشه

 حشريته العلمية. في الواقع، لكل شخصص فلسفته، المهم أن نكون شخغصاً :
 الآخخر قوته وغناه. فلسفة الأول ضرورة لها لها كدعامة وترياق وخخلاص وابتعاد عن الذات، وليسـت فلسفة الآخر إلا ترف جميليل، وفي أحسن
 بأ-حرف كونية على جّلد المفاهيم
 جميع المفُكرين المرضى، وربما كان المفكرون المرضى هـم الأكثر شيوعاً

 يختلف الأمر عن أمر المسافر الذي يقرر أن يستيقظ في ساعة محدلدة ليخلد
 أننا مرضنا، فإننا ننغمس في المرض قلباً وقالباً، ونغفل عن كل ما ما عدانا .


 على وشك أن يضهف أو أن يعود أدراجه، أو أن يخضع أو أن يتصلب،
 تصطدم في أوقات العافية بابباء الذهن (ذلك انه، ولنبق على نفس القان القانية، اللذهن الأبي، والطاووس والحصـان هي أكثر حيوانات الأرض إباء) . بعد
 بشكل أكثر حدة مع كل ما تمت فلسفته حتى الآن: نحذر أفضل من قبل ضالال وألاعيب وأنواع المعيايف وزوايا الفكر المشمسة، حيث لما لم يترك






 وراء، نحو خارج، نحو فوق، تبيح لنا أن نسأل إذا لم يكن المرض الم المو المو
 الموضوعية والمثال والعقلانية المجردة يمكنه أن يبلغ مقادير مروعة الميار وغالبا


 من ناحية أفراد منغزلين، أو من ناحية طبقات الجتماعية أو أعراق بكاملها اليا

ومن المبرر، في البدء، اعتبار انحرافات الميتافيزيقا المتهورة وبخاصاصة الأجوبة التي تقلمها حول مسألة قيمة الوجود على أنها أعرا أعراض للبا لبنية البدنية الخاصمة ببعض الأفراد؛ وإذا لم تككن هنه الاعتبارات الايجابية أو الـيا السلبية







 بل يتعلق بشيء آخر مختلف، لنقل بالصحة، بالمستقبل، بالنمو، بالقدرة، بالحياة.

$$
-3-
$$

نحزر أني لا أريد أن أنفض عني من دون أي اعتراف بالجميل مرحلة


 الصحة، ، قد مر بعلد ممائل من الفلسفات: ولا يمكنـه إلا الا أن يحوّل كل حالة من الحالات إلى الشكل والأفق الأكثر روحانية. لا يحقق لنا نحن الفلاسفة أن نفصل بين الروح والجسل، كما كما تفعل العامة ، كما كما أنه ليس من





 هذا النحو . والمرض؟؟ هـل يمكن فقط، هل يستميلنا سؤال ما إذا كان

بالامكان توفيره؟ الألم الحظيم فقط يحرر الذهن في آخر المحلافـف، هربي



 من تلك الثقة، من ذلك العطف، من كل حل ولم وسعل، حيث كنا ربـا ربما قد وضعنا إنسانيتنا . أشك بأن ألمآ كهذا الألم يجعلنا "أفضهل" ــ لكني أعرف
 إرادتنا شأننا في ذلك شأن الهندي الأحمر الذي يتحمل أشد أند أنواع الهذاب



 أكثر، وقبل كل شيء مح إرادة استفسار، ، من الآن فصاعـالـأ، أكثر إمـراراً





 تـخني مـهها كل شـقاء الإشكال، كل مـخاطر التردد، وحتى كل غـيرة العاشق، إنه يعرف غبطة جديدة.

## - 4 -

في النهاية، وحتى لا يبقى بيت القصيد منسياً : نعود من مثيل هن.


 الأشياء الطيبة، مـ حواس أشد بهـجة، مـع براءة ثانية أشد خطلورة، في

البهججة، أشد سذاجة، ومن الآن عينه، مئة مرة أشد صفاء من كل ملا ما كناه
 عادة المتمتعون، "امثقفونا" وأغنياؤنا وحكا منا! بأي لنة مألما ماكرة سنسمع من
 المدينة اليوم لاغتصابه بالفن والكتاب والموسيقى من أبل (اتمتع روحاني") ،





 شيء، فن للفنانين، ليس إلا لفنانين! وأفضل ما نجيده، هو قبل كل شيء، ما يلزم هذا النن: الجذل، الجذل كله، يا أصدقائي!

بصفتي فنان أيضاً: أحب أن أبرهنه. ثـمة أشياء نعرفها الآن جيداً ،
 نسيانها ألاّ نعرف! وبخْصوص المستقبل : فسيجدلدوننا بصعوبة في أثر خطىى أولثك الشباب المصـريين الذين يعكرون ليلاّ سكينة المعابلد يعانقون الانصـاب، ويصرون عـلى هتك، ونبشُ وتعرية ما حُفِّظ سـراً لأسباب

 فرحاً، أشد كوياً بالنار، أشد عمقآ من كل هذا! ما عدنا نؤمن أن الحقيقة تبقى حقيقة إذا ما كشفنا سترها : عشنا الـا الكثير لنؤمن بهانا بالنسبة لنا قضية لياقة أن لا نتوخى رؤية كل شيء عارياً، ومشاهدلة كل عملية وفهم كل شيء وا(العلم" بكل شيء . سان سألت بنية والدتها (اهل صحتيح
 الفلاسفة! علينا أن نججل أكثر الحكمة التي تتخفى ورائها الطبيعة بألغاز
 أسبابها؟ ربما كان اسمها، ولنتكلم يونانياً Baùbo!

رض . . آه من هؤلاء اليونانيين! كم كانوا يجيدون العيش! اوهـذا مـا يفترض قراراً شجاعاً بالتوقف عند السطع، عند الطية، عند الآدمة؛ عباد



 اليونانيين؟ ألسنا يونانيون، في هذا بالضبط؟؟ عاشقين للڭشكال والأصوات والكلمات؟ ألسنا ولهله الأسباب فنانون؟

Ruta. près de Gênes.
automne de cette année

## 1886.

روتا ـ قرب جنوه. خريف هذه السنة 1886

## مزح، حيلة وانتقام

> 1 ـ دعوة
> تجرأوا على تذوق كعامي أيها الآكلون!
> غداً يمير طعمه أفضل .
> وبعد غد سييدو لكم طيباً
> وإذا طلبتم المزيد
> فإن وصفاتي القديمة
> ستوحي لي بالجديد
> 2 - من سعادتي
> مذ تعبت من البحث
> تعلمت الاكتشاف
> مذ واجهتني الريح
> أبحر مع كل ريح
> 3 - جرأة
> أينما تلقى نفسك، أرجس
> فالنبع في القاع
> واترك الغربان تنعق:
> االجحتيم دائماً في القاع" .

4
A A ه هل كنت مريضآ؟ هل شُنيت؟
ومن كان طلبيبي?
كأنني نسيت كل هنا!
B ـ الآن ، أصدق شفاتك
لأن المعافى ينسى.
5 - إلى الفضالاء
لتعرف فضائلنا كيف تأتي وتر حل
برشاقة أشعار هوميروس.
6 ـ حكمة
لا تبقى في الأراضي المنخفضة
احذر الأعالي الشاهتة
ناجمال مرأى للعالم من وسط الحلر

Vade mecum-Vade tecum - 7
أعجبك، وأقوالي تجذبك
تريد أن تتعحني، وأن تسير على خططاي؟
اتبع بإخلاص، ذاتك ذاتها
هكذا تتعني رويداً رويداً . . .
8 ـ عند سلخ الجلد الثالث
تقشر جلدي وتشقق
والأنفى في داخلي تتوق
بهمة الى أرض جديدة

رغـم البراري المتططوعة
زاحفآ بين العشب والحصىى،
نَهِّمْ على دربي المعوج !إلى غذائي الأبدي : أنتِ، ياقوت الأفعى، أنتِ أيتها الأرض.

$$
9 \text { ــ أزهاري }
$$

نعم! تريد سعادتي أن تنتنك أليس هنا مراد كل سعادة؟

أتريد جني أزهاري؟
إنخفض إذن، واختبئ
بين الصنور والعليق
والحق أصابعك مراراً،
لأن سعادتي منكدة!
لأن سعادتي ماكرة!
أتريد جني أزهاري؟
10 ـ المزدري
اتخلى عن أشياء كثيرة اتركها للصدفة
ويقال اني مزدرِ
عندما تشرب الكأس مترعة
يسال الكثير من الشراب،
ومع هذا، لا يقال ان الخمر يزدري.
11 - يقول المثل
فج ولطيف، فظط ومرهف غريب واليف

نتن وطاهر
ملتقى المـجانين والحكماه واه
أنا كل هنا، وها وهنا ما أريد
حمامة، وأفعى ونختزير
12 ـ إلى صليق للنور
إذا كُنتَ لا تريد أن تُتعب عينيك وحـواسك انطلق وراء الشمس في الظلل
13 ـ للراقصين
جم اليد مصقول
هو الجنة
لمن يعرف أن يرقص

$$
14 \text { ـ الشجاع }
$$

عداوة صريحة
أجدى من صداقة مفبركة.
15 ـ الصدأ
لا يكفي أن تكون يقظاً .
الصدأ أيضاً ضروري.
وإلا قيل دائماً : پانه غر".
16
ما هي أسرع طريق للوصول إلى القمة؟
اصعد ولا تفكر في الأمر
17 ـ ـحكمة رجل قوي
لا تطلب أبداً. لا تنتحب أبداً.
أقول لك: خذ، ولا تتوقف عن الأخذ.

$$
\begin{aligned}
& 18 \text { ــ أذهان بليدة } \\
& \text { ما أفظع الأذهان البليدة: } \\
& \text { ليس فيها من شيء طيب البتة، ولا حتى خبيث. } \\
& 19 \text { ـ الخط } \\
& \text { يرمي، لهواً، كلمة في الهواء. } \\
& \text { وقد أوقعت هذه الكلمة ، } \\
& \text { بالرغم من كل شيء } \\
& \text { امرأة. } \\
& 20 \text { ـ للوزن } \\
& \text { تحمل ألم مزدوج } \\
& \text { أيسر من تحمل ألم وحيد } \\
& \text { أترغب بالتجربة؟ } \\
& \text { - } 21 \\
& \text { لا تنتفخ: خششية أن تنفجر عند أقل وخخة. } \\
& 22 \text { ـ ــرجل وامرأة }
\end{aligned}
$$

اخحطف المرأة التي يخفت لها قلبك. هكذا يفكر الرجل ؛ المرأة لا تخطف أبداً، إنها تسرق.

23 ـ تأويل
أفسر ذاتي بذاتي، وأخدعها.
عاجز عن تأويل نفسي،
نقط، من يقتفي طريقه الخاصن
يرفع معه معرفتي بذاتي

24 ـ ترياق للمتشائمين
كل الأثياء نقدت نكهتها إذن؟
ليس إلا مشاريك القديمة؟؟
غيظلك وشتائمك وتجاديفك
تنهك صبري وظلبي قرر بحرية
أن تبلع دفعة واحدة
علجوماً دسماً، من دون أية تكلفة. علاج ضد التخمة!

25 ـ صهلاة
أعرف نُلد الكثير من الرجال
ولا أعرف من اكون أنا
فعيني شديدة القرب مني .
لست ما أرى.
ولا ما رأيت
أكون أجم فائدة لنفسي
لو كنت أكثر بعداً عني
بالطبع، على مسافة أقل من عدوي؟
حتى صديقي الحميم بعيدٌ جداً عني.
لكن في وسط الطريق، بيني وبينه. هل حزرتم لمن أصلي؟

26
علي أن أتسلق مئة درجة
علي أن أصعد، وأسمعكم تصرخون :

$$
\begin{aligned}
& \text { انت صلد! ثم، هل نحن من ححر؟ } \\
& \text { علي أن أتسلق مئة درجة. } \\
& \text { وما من أحد يقبل أن يخدمني كدرجةه. } \\
& 27 \text { ــ المسافر } \\
& \text { (دون صراط، الهاوية وصمت الأموات) . } \\
& \text { هذه مشييتك! لماذا تركت الصراط! } \\
& \text { أيها الجسور! إنها اللحظة! أنظر ببرودة وذكاء } \\
& \text { ستضيع، لو آمنت بالخطر . } \\
& 28 \text { ـ ـ مواساة للمبتدئيين } \\
& \text { أنظلروا الحلفل تحيطه الخنازير المزمجرة. } \\
& \text { اعزز لاً مترددآ } \\
& \text { البكاء، هو كل ما يستطيعه } \\
& \text { هل سيعرف أن يستقيم في وقفته وان يمشي! } \\
& \text { لا تخافوا، فقريباً، أعتقد } \\
& \text { سترون الطفل يرقص! } \\
& \text { وما ان يقف على قدميه } \\
& \text { حتى يستند على رأسه أيضاً . } \\
& 29 \text { ـ أنانية الكواكب } \\
& \text { لو لم أكن أدور . كالدن الملحرج } \\
& \text { حول نفسي، } \\
& \text { كيف كنت سأحتمل من دون أن احترق } \\
& \text { الركض خلف الشمس المضطرمة. }
\end{aligned}
$$

30 ـ القريب
قريباً، يزعجني القريب
فلينطلق للأعالي .
بغير ذلك كيف يصير نجمتي؟
31 ـ القديس المستور
حتى لا تكدرنا سعادتك
تتستر بدهاء الشيطان
بخبثه وثيابه
ولكن، عبثاً تفعل! فمن أعماق نظرك
تشع القداسة .
32 ـ القن
ه ـ A
من الذي صرعه هكذا؟
B ـ ـ مثل من كان مقيداً بالسلاسل، فإنه يسـمع صليلها في كل مكان!

$$
33 \text { ـ المتوحد }
$$

أمقت التبعية بمقدلار ما أمقت القيادة
الإذعان، لا ، إطلاقاّ، واطلاتاًا الحكم. الحم.
من لا يوحي بالرعب لنفسه لا يوحيه للآخرين
ونقط من يوحي به يستطيع أن يقود.
وأصلاً، أمقت أن أقود ذاتي!
أحبب، شأني شأن الحيوانات أن البرية والبحرية البية
أحب أن أضيع لبعض من الوقت.

أنحت في متاهة رانعة
وني الأخير، ومن بعيد أعود أدراجي شيئاً فشيئاّ
إلى بيتي
حتى أعود وأغري ذاتي بذاتي .

- 34

Seneca et hoc genus omae ${ }^{(*)}$
هنا الوغد يكتب ويعيد الكتابة
، بحكمة بغيضة
كما لو كان همّه أن يكتب أبداً .
وان يتفلسف من ثّم
35 - ثلّع
آحياناً الصنع الثلج
ممتاز لعسر الهضمبم
لو كان لديكم الكثير لتهضموه
آه، كم ستحبون ما أصنعه.
36 ـ مولفات الشباب
مبتدأ ونهاية حكمتي
تصلح ني أذني : وماذا سمعتا
لقد تنيرت نتمتها
لم أعد أسمع الا : آه وآخ
آه وآخ شبابي الابديتين.
(*)

$$
\begin{aligned}
& 37 \\
& \text { لم يعد السفر آمناًا في هذه الصقاع: } \\
& \text { وإذا كنت فطناً، ضاعف اليقظة؟ } \\
& \text { يتم جذبك، تدليلك، ومن ثم تمزق! } \\
& \text { هذه الأذهان المهووسة: ينقصها الذهن } \\
& 38 \text { ـ الرجل الورع يتكلم } \\
& \text { الهّ يحبنا لأنه خلتنا } \\
& \text { هالانسان هو من خلق الشه" } \\
& \text { يرد الفطنون } \\
& \text { والا يحب الانسان ما خلقه بنفسه؟ } \\
& \text { وهل لأنه خلقه عليه أن ينكره؟ } \\
& 39 \text { - في الصيف؟ } \\
& \text { علينا أن نأكل خبزنا بعرت جبينتا؟ } \\
& \text { وينصح الأطباء } \\
& \text { بأنه عندما نعرق من الأفنفل ألا نأكل } \\
& \text { ما الذي ينقص في القيظ؟ } \\
& \text { على ما تدلنا شعلته } \\
& \text { بعرق جبينـا } \\
& \text { علينا أن نشرب عرق عنبنا } \\
& 40 \text { - بدون حسد } \\
& \text { نعم، يخلو نظره من الحسد } \\
& \text { ولهذا تكرمونهج } \\
& \text { انه لا يأبه لتكريمكم } \\
& \text { نهو لا يراكم } \\
& \text { ولا يرى إلا النجوم، النجوم! }
\end{aligned}
$$

$$
41 \text { ـ هيرقليطية! }
$$

كل سعادة على الأرض
أصلها الصراع، يا أصدقائي!
نعم، لنصير أصدقاء
يلزم قصف المدافع
يتحد الاصدقاء في ثلاثة أشياء
أخوة أمام البؤس
متساوون أمام العدو
أحرار . . . أمام الموت.
42
على رؤوس الاصابع
أحرى من الحبي
الحبور من ثقب القفل
أحرى من الأبواب المشرعة.
43 ـ نصيحة
أتشتهي المجد؟
إذن احفظ هذه الأمثولة:
في الوقت المناسب تخلى طوعاً عن التكريم!

$$
44 \text { ــ رجل الأعماق }
$$

ـ باحث، أنا؟ ـ رجاء تحاشى هذه الكلمة! لستُ إلا ثقيلاّ، جد ثقيل
فأنا أهبط، أهبط بدون توتف اله حتى أهل، أخيراً، إلى العمق.

$$
\begin{aligned}
& 45 \text { - إلى الأبد } \\
& \text { (قدمت اليوم، لأن اليوم يعجبني" } \\
& \text { هكنذا يفكر كل القادمين إلى الأبد } \\
& \text { غير عابئن بثرثرة الناس : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 46 \text { ـ أحكام الكائنات التعبة } \\
& \text { كل المنهكين يلعنون الثمس : } \\
& \text { وهم، لا يتترون الأشجار !لا لظللها! } \\
& 47 \\
& \text { "النه ينخفضى، والآن يقع" } \\
& \text { لا تنفكون تهزوون منه . } \\
& \text { وني الحقيقة، انه ينزل اليكم، } \\
& \text { ففيض سعادته يشقيه } \\
& \text { وفيض نوره يلحت ظلماتكم } \\
& 48 \text { ـ ضد القوانين } \\
& \text { منذ اليوم سأعلت ني دقتيتي } \\
& \text { في حبل من الشعر ساعة } \\
& \text { منذ اليوم سيتونف مدار الكير الكواكب } \\
& \text { والثمس وصياح الديك والظل } \\
& \text { وكل ما يمكنه أن يعلن لي الزي مالمن } \\
& \text { صار بالنسبة لي } \\
& \text { أبكماً وأحماً وأعمى } \\
& \text { صمتّت الطبيعة كلها } \\
& \text { إكراماً لتيك تاكُ التانون والساعة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 49 \text { ـ الحكيم يتكلم } \\
& \text { غريبٌ، مع إني مفيدّ للشعب } \\
& \text { امضي ني طريقي في الشمس أو في السحاب } \\
& \text { ودائماً أعلى من هذا الشعب } \\
& 50 \text { - إضاعة الرأس } \\
& \text { إنها نطنة الآن. } \\
& \text { كيف استطاعت ذلك؛ } \\
& \text { لقد فقد رجل مؤخرآ رأسه من أجلها } \\
& \text { وكانت راساً غنية قبل هذه المهزلة } \\
& \text { وهل مضى رأسه إلى الشيطان؟ } \\
& \text { لا، بل إلى المراة } \\
& 51 \text { ـ أمنيات ورعة } \\
& \text { لو يستطيع كل مفتاح } \\
& \text { أن يضيع في الحال } \\
& \text { وأن يدور في كل قفل } \\
& \text { مفتاح عام1 } \\
& \text { مكنذا ينكر في كل لحظة } \\
& \text { من كان بنفسه - مفتاحاً عاماًا } \\
& 52 \text { ـ الكتابة بالقدم } \\
& \text { لا أكتب ييدي فنط } \\
& \text { قدمي تريد دائماً أن تأنخذ نصيبها أيضاً } \\
& \text { متينة، حرة وباسلة، تركض الـن } \\
& \text { طوراً في الحقول وطوراً على الورق. }
\end{aligned}
$$

# 53 ـ (آدمي، مفرط الآدمية) كتاب <br> مكتئب وشرس 

طالما أنت تنظر إلى الحخلف
واثق من المستقبل ما ان تثق بنفسك آه، أيها العصفور، هل أعدك بين النسور؟ هل أنت بوم مينرف المفضل؟ 54 - إلى قارئي ضرس طيبة ومعدة جيدة هنا ما أتمناه وإذا هضمت كتابي فستتفاهم حتماً معي.

55 ـ الرسام الواتعي
الطبيعة كلها؛ وبأمانة!
كيف يحل إليها؟
ومتى أمكن للطبيعة أن تستنفذ في لوحة؟
لا متناهية هي أقل شذرة في الطبيعة|
وفي الأخير لا يرسم إلا ما يحلو له
وماذا يحلو له؟ ما يعرن ان يرسمه|
56 ـ زهو الثشاعر
أعطوني الصمنغ نقط
وسأ جد بنفسي الخشب
ان تجد معنى لاربعة قوافي لا معنى لها ليس موضوعاً صغيراً للفخر .

## 57 ـ الذوق يختار

لو تركت لي حرية الاختيار
لاخترت طوعاً مكان صنير الانير
في قلب الجنة:
والانفضل عند بابها.
58 ـ الأنف المعقوف
يتقدم انفك بخيلاء
في العالم وتتفغخ خياشيمك
لهذا، أيها الرجل المتعالي
كركدن بلا قرن
تقع دائماً على وجهك للدرجة نرى دائماً معاً
إباءاً مستقيماً وأنفاً مقعوناًا .
59 ـ الريشة تخربش
الريشة تخربش انه الجحيم
هل أنا محككوم بالخربشة؟
هيا، لاَّخل الدواة بجرأة
كم ينيض الحبر وأنا أكتبا
كم يسيل منعم ورحب
كم أنجع في كل ما أكتب الآن
لا شك، كتابتي غير واضهحة
وماذا يعم، فمن يفكر بان يقرأ ما أكتب؟

60 - رجال الأعالي
هذا يهسه! بخ
لكن ذاك يأتي دائماً من الأعلى
حتى انه يعيش أعلى من المليع
انه هن فوقا
61 - الهتشكلك يتكلم
نصف حياتك قل مضى
العقرب يتقدم، وروسك ترتعش
تدور منذ زمن طويل
تبحث دون أن تجد شيئاً . تتردد هنا؟
نصن حياتك قد مضى :
ليس إلا الحزن هنا وهنالك، ومن ساعة لأخرى
الخخطا
عما تبحث أيضاًا: ولماذا؟
بالضبط. ابحث عن سبب لبحثي .
62 ـ هوذا الرجل
نعم، أعرف اصلي، نهم كالشعلة أفنى متوهجاً
نور كل ما ألمسه
فحم كل ما أتركه
أنا شعلة حقاً

> 63 ـ أخلاق الكواكب
> موسوماً لفلك الكواكب أيها النجم، بماذا يهمك الليل؟ در بسكينة في الزمانان
> ولتقت غريباً وبيدياً عن بؤسه
> نونورك مقدر للعوالم البعيدة
> لتكن الشفقة خطيثة لك
> , لا تقبل الا قانوناّ لك: أن تبقى صافياً.

## كتاب أول

1 ـ عقيدة، هلف الحياة
كلما جهلدت في تفحصى البشر، كلهم بما هم فيه وكل وكل واحد فيهمّ باستحسان أو بعين السوء، فإني لا أجدهم منكبين دائماً إلا على مهـمـة














 بامكانه أن يسيء إلى النوع قد مات منذ آلاف السنين، الاميا ريما قد صـار منذ الآن فصاعداً من الأشياء التي لا يستطيع الهَ نفسه حيالها أي شيء. إتبع

أفضهل نزعاتك أو أسوأها، وقبل كل شيء أعدم ذاتك، فإنك تبقى في كا


























 في أدناهم، غريزة حفظ النوع، تنبئق من وقت لآخر في شكل الحقل

والهوى النكري، تصحبها آنذالك دوافع براقة، وتستى إلى أن تنسينا أن. كل هذه القوى ليست في الواقع إلا دافع، غريزة، جنون، وغياب لان للأسس.

 الحاضرة والمستقبلية: نعندها ولكي يظهر أن لكا لكل ما ينتج بالضروروة! ومن
 بالنسبة للانسان بداهة الحقل والقانون النهائي، ينبري دكتور الأخلاق عليا المسرح مح عقيدته ني "مدن الوجودها يخترع وجوداً آخرى، وجوداً ثانياً وبراسطة الاعيبه الجديدة يخرج وجودنا القديم المبتذل من رزانته المبتذلة.
 , رلا حتى منها فالفرد يبقى فرداً بالنسبة له، شيء ما أولا أول وأخير، كما أنه رحب، النوع غير موجود على الاطلاق بالنسار بالنسبة له، ولا الـا الجمع ولا

 الطبيعة، لدرجة ان كل واحدة منها كان بامكانها أن تقوض البشا

 والاننعال العميق لكثير من الالفراد عند مله الفكرة: النعم، الحياة الحياة تستحق

 !إشعار آخر انتهى الأهر بان يتتصر الضحكك والعقل والطبيعة على كل واحد
 ملهـاة الوجود الأبدية، ولنتكلم مح آثيل Eschylc . מفي النهاية ستلطم


 الطبيعة حاجة إضافية. إنها بالضبط الحاجة المستمرة لهؤلاء الجهابـابة ودروسهم. وشيناً نشيئأ صار الانسان حيواناً خيالياً خاضهاً، أكثر من أي حيوان آخر إلى شرط للوجود: عليه من وقت لآخر أن يعتقد انه يعرف

لماذا هو موجود، لا يمكن لنوعه أن يزدهر من دون ثقة دورية بالحياة! من



 عقلانيته السيئة يدخل أيضاً في عداد هذه الوسائطه" بالتالي . . . ، وبالتالي اليا
 هذا؟ نحن أيضاً ستحين ساعتنا ا.

## 2 ـ الوعي الفكري


 هنا الوعي يعني أن تعيش وحيداً وسط المدينة الآهلة، كما لو كنـت فيا لـي


 شكوكك. أريد أن أقول: لا تجد غالبية البشر أنه من المعيب ألن تؤن ألمن



 ان يخض رجل هذه الفضائل، الطرف عن فتور الإيمان في قلبه، وفتور

 ناس أتقياء كرهاً للعقل شُكرتهم عليه: إذ أنه يكشف نحبث وعيهـم الفكري! لكن أن تلقى نفسك منتصباً وسط هذه recum concordia discors، وسط
 أن ترتعد من الرغبة في البحث ولذته، ألآ تكره المُمْتَتْجوِبْ ولو أنك قد تهزأ منه عند الحاجة حتى السقم، هذا ما أجده حقيراً، وهذا الاحتقار هو

ما أبحث عنه قبل كل شيء عند كل أمرئ. لا أعلم أي جنون يصور لي دائماً أن كل رجل - فرد يملكه. هنه هي طريتتي في التعسف.

## 3 ـ نبيل ووضيع

يبدو للوضعاء من الناس أن كل المشاعر النبيلة والكريمة تخلو من من الئلو


 لأنهم يشكون في أنه يسعى الثى مصلحتنه بطرق ملتوية. وإلذا ما توصليا الوا إلى الاتتناع بغياب أي مصلحة وأي دافع وربح شخصي، يصير الرجير الريل النبيل






 يشكل حكمته وعظمته. إن الطبع الأعلى بالمقارنة معه هو الوالو الأشد لاعقلانية: لأنه عندما يضحي الرجل النبيل، الكريم بذاته، فإنه في الواقع يخضع لاندفاعاته الخاصة، وفي أجمل لحظاته يتوقف عقله. إن إن حيوانأ
 الموت، لا يفكر أبداً في الخطر ، فعقله يتوقف أيضاً، لأن المتعة التي



 عند هنا الكائن، ومذ ذاكل لا يتم الككلام إلا عن هالهوى" (لا شك أل أن
 مثلاً، الذي قال له أحمدمم مرة واضهاً يده على قلبه: وان ما Fontenelle

تـلكـه هنا يا عزيزي، هو أيضاً مخن). ان لاعقلانية أو عقلانية الهوى

 لمرأى من يخضع لهوى بطنه، فإنه مح ذلك يفهم تسلط هنه اللـه اللذة، إلا أنه
 وكرامتنا حباً بالمعرفة . يتجه ذوق الطبائع العليا نحو الاستثناءاتات، ونحو



 يملك الطبع الأعلى من العقل ما يسمح له بفهـم ومعاملة الرجل المل المتوسط




 مندهشين أمام هذا الجري الأخرق للحخليقة التي لا تريد أن تقر بـ صالشيء الشيء الوحيد الضروري"، هذا هو التعسف الأبدي للطبانع النبيلة.

## 4 ـ ما يحفظ النوع



 والميل إلى الجليد، والاختبارات الجريئة، والتجريب ويججبرون البشر على
 مقوضين أطراف التخوم، منتهكين التقوى، ولكن أيضاً مبدعين أدياناًا

 تلك الحالة يعمل بحذاقة أشد، ولا يثير حركة التضلات مباشنرة، ولا يثير

ذلك الجحود. ني كل حال، ييقى الجديد هو الشر، كونه يريد أن يستولي وأن يدوس بقدميه أطراف ـ التخوم القديمة وأن يجندل التقى القديمة القيم، ذلك الك
 يفلحون الأنكار القديمة بعمتق شديد حتى تثمر، إنهم مزارعي الفير الفكر، إلا أنه لا بد لكل تربة من أن تستنفذ في النهاية؛ وعلى محرات ألشر أن يعود



 لحفظ النوع بمقلار النرائز الطيبة، إلا أنه لديها وظيفة مختلفة .

## 5 ـ الواجبات المطلقة


 الثوار والاشتراكيين وواعظي التوبة سواء كانوا مسيحيين أم لا
 المطلق - وإلا فانهـم لن يستطيعوا أن يبردوا الهوى (Pathos) الكبير النيا يثيرهم: وهم يعرفون ذلك جيداً . لذلك يلجأون إلى فلسفات الأخلا
 Mazzini

 الأساس. نلقى في هذه الفئة من البشر أشد الأعداء الطبيعيين للتحرر والشك الأختلاقيين وأشدهم تأثيرآ بشكل عام: إلا أنهم نادرون. بالمقابل، ثمة طبقة وفيرة لهؤلاء الاعداء تلقاها حيث توصي المنفعة بالخضوع، بينما

 حتى لسلطة مالية، مع أنه بريد أن يكون هنه الأداة، أو أو أنه يجد نـير نفسه مضطر لنلك، فإنه يحتاج إلى مبادئ مؤثرة يستطيع أن يتفوه بها في معرض
 من دون أي خجل. يبقى كل إذلال أشد دقة مرتبطاً بالأمر التطعي ويبتى بالتالي العلو المستميت لكل أوكثك الذين يريدون ان يجر يجردوا الواجب من من طابعه المطلق: هنا ما تفرضه عليهم اللياةة وشيء آخر أيضاً .

$$
6 \text { ـ اعتبار ضاع }
$$


 فنحن نفكر بسرعة مفرطة، في الطريت، وفي عز المسير وفي خضم الانير الأعمال



 من يريد إنطلاقاً من لحظة ما ان يكتسب حكمة وكمة وينتظر أن تهل فكرة لهـ له:

 على ساق واحدة، أو على الساقين، كانت الفكرة ا(تستحق، هذا العناه.

## 7 ـ ملاحظات للمجدين



 والصنار، ولاظهار نهـج تفكيرها ... ونهج تقديرها للقـيم وتفسيرها
 بوشُر بدراسة تاريخ الحب والطمع والرغبة والوعي والشفقة والقساوة؟ إلى الـى الآن لا يوجد البتة حتى تاريخ مقارن للحقوق اؤ بيساطة للعقوبات. هل الحّ خطر لنا أن نجعل من مختلف أجزاء اليوم، ونتائج التحديد المنظم للعمل
 للأطمaّ؟ هل توجد فلسفة غذائةّ؟ (يكفي وحده الهرج الذي يحصل دائماً

مع أو ضد النباتيين ليبرهن أن هذه الفلسفة غير موجودة) هل جمعت نتائج
 الزواج والصداقة؟ هل وجلدت مختلف عادئ عادات العلماء أو التجار أو الفنانين

 فيه كل عقلهم وهواهم وتطيرهـم؟ تأخذها النرائز البشرية ويمكن أن تأخلها أيضاً بتأثير المناخات الأخال الخلاقية،

 وسيكون الأمر عينه لو أردنا أن نفهم أسباب اختلاف المنا الانات الات الأخلا قية
 المنطقة وليس في المنطقة الأخرى؟) وثمة عمل جلم خطا علل هذا الحكم الأخلا قي وطبيعته التي رجحت الا حتى اليوم

 وإعدام مثل هنه الأهدافُ؟ عندها تبدأ تجارب قادرة على إلى إلشباع كل أنواع

 الصروح العملاقة: وهذا زمن سيأتي أيضاً.

## 8 ـ نضائل لاواعية


 خماله اللاواعية أو التي لا يعرفها جيدآّ، والتي تختفي لدقتها حتى عنى



 ستشكل هذه الـحراشف بالنسبة لها زخرفاً أو سلاحاًا تمضي خصصالنا

المرئية، وبالأخصى تلك التي نتعتد أنها كذلك في طريقها، كما تمضي تلك


 مثلا حيويتنا، وطموحنا وفطنتنا التي يعرفها الجميع , ولكن الا تمدلك فيما
 أي مجهر يستطيع رؤيتها! . هنا سيقول أتباع الأنخلاق النرائزية: بخا إنها يقبل على الأقل بامكانية وجود نضائل لاواعية - . . وهذا يكفينا، ـ آها كم تكتون بالقليل!

## 9 ـ تدفقاتنا

لقد اكتسبت البشرية في مراحل تطورها السابقة عدداً لا يحصى من
 يستطيع أن يدرك أنها قد اكتُبـت، والتي تنبجس فبأة إلى النور بعد وقت
 وصلبت. تبلو بعض الأزمنة، كما يبدو بعض الرجال الر أنهم يفتّرون إلى

 أجدادهم، هذه البواطن التي كان أجدادهم أنفسهم يجهلونها. ألبا غالباً ما


 بخصوص معرفة ما إذا كانت تلك الساعة قريبة أو بعيدة، فإن أحداً بالتأكيد، حتى (ااشُ الطيبه لا يعرف ذلك.

## 10 ـ نوع من الوراثة

أحب اعتبار الرجال النادرين في مرحلة ما ما بوصفهم الندرية المتأنأخرة التي تنبقق فجأة من حضارة قديمة وقوى بائدة. أرى فيهم نوعاً من الورالي الوراثة لشُعب ولعاداته: - وعلى هذا الأساس ثمة شيء في حالة هؤلاء الرجال

يجدر فهمه! فهم يبدون اليوم غريبين، ونادرين وغير مألوفين: وكل من يشعر بوجود مثل هذه القوى في ذاته عليه أن ينميها ويدافيافع عنها وينا ويجلها ضد العالم المعادي والمتمرد. فأما ان يصير رجلاً كبيراً، واما يصا يصير فرداً
 الخصصال النادرة عامة وفي متناول الجميع؛ ولم تكن تمنح البنل، ربما لأنها كانت مفروضة ولازمة: فلم يكن باستطاعتك أن تجا تجد فيها العظمة، لأنكا لأك على الأقل لا تخاطر معها بأن تصير متوحداً أو متجنوناً. نلقى بالألأخص،
 الهرمة، بينما يقل حظ هذا النمط من الوراثة عند الاع العراق التي تلغير النير عاداتها ومعايير قيمها بسرعة. للايقاع عند قوى النمو عند الشيا الشعوب أمهمية توازي أهميته في الموسيقى: في الحالة التي تعنينا للسرعة المعتدلة ضرورة مطللقة، بصفتها إيقاع فكر شغوف ويطيء: وفي هذا الاتجاه بالضبا الضبط تعمل ذهنية العائلات المحافظة.

$$
11 \text { ـ الوعي }
$$

الوعي هو آخر طور من أطوار نمو الحياة الحضوية، وهو الوا بالتالي أقل
 وأفعال ناقصة تؤدي إلى فناء حيوان أو كائن إنساني قبل أوانه، (إبالرغم من
 المنظمة أقوى بكثير من الوعي، لو لم يكن يلعب بالاجمال بال دور المنظم، لكانت البشرية قد هلكت تحت وطأة أحكامها العبثية وهذيانها ولائها وطيشها وسرعة تصليقها. باختصار لكانت قد هلكت ملكت من حياتها الواعية بالذات: أو



 وأنه ما يشكل عنصره الدائم، الأبدي، الأعلى والأولي! إيتي إيتم اعتبار الوعي
 الحضوي". هذه المغالاة بتعزيز الوعي، والجهل به المضتحكين، كان لهما

أن يُجَجْنُ الوعي نضجاً مفرط السرعة. ولأن الناس يعتقدون أنهم بالأْمل يمتلكون الوعي. ذإنهم لم يهتموا بأن يكتسبوه - ! ولم يتغير الوضع اليوم

 البشري منها إلا النذر القليل، مهمة لا يدركها إلا من أدرك ألنا لما لم نتمثل بعد إلا أخطاءنا، وان كل وعينا يعزى اليها

12 - في أهداف العلم
 ممكن من الللّة ويجنبه أقل مدر من الكدر؟ ولكّن كيف سيتمكن العلم من من
 يحصل على أكبر قدر ممكن من اللذة عليه أن يعاني القدر عينه على الأقلى



 أقل قدر ممكن من الكدر (نالحكمة التي كان لسان حان حالهم يرددهما: هأسعد

 للمرهفين). .. وحتى اليوم لا يزال لديكم الخيار عينه: ذإما أقل تلر ممكن

 ممكن من الكدر كفدية للحصول على تكاثر وفير للذات والانفراح اللطينية
 خفضض وتقليص قدرة الرجال على الألم، والحالل، يلزم عندها خنفض وتقليص قدرتهم على الفرح وفي وفي الواتع يمكن بواسطة العلم ترجيح الهدف

 شبهاً بتمثال، وأشد رواقية. إلا أنه يمكنه جدآ أن يكشف ذات يوم انه أكبر

مُموّن للألم - وعندها ربما أمكننا أن نكتشف في الوقت عينه قدرته الفائقة على أن يضيء للبشرية كواكب جـديدة من الفرح!

## 13 - في مذهب الثعور بالاتتدار

سواء أحسنتا أم أسأنا للآخرين، فإنـا نما نمارس مقدرتنا
 وللوصول إلى هذه الناية يشكل الألم وسيلة أكثر تأثيراً من اللذّة : يتطلب



 الطريقة نضاعف قدرتنا، أو نريد أن نظهر لهم المنفعة التي يـني
 وضراوة في مواجهة أعدائنا الخاصين. ولو قن قدمنا التضحيات للقيام بالخير أو بالشر ، فإن ذلك لا يغير من القيمة النهائية لأعمالنا : حتى لو عرضا حياتنا للخطر شأننا في ذلك شأن شهيد دينه، فإننا نقوم بهلذه التضا





 المقدرة، أو أنه يفشي مرارتنا أمام هذا النقص؛ إنه إشعار بمحخاطر جلديلـا
 والسخرية والعقاب والفشل . النزقين نقط وأشد المتحطشين إلى الشعور


 حياتنا؛ هل نريد لمقدرتنا أن تنمو ببطء أو فجأه؟ نمواً مؤكداً أو مشاطر

فيه، المسألة مسألة ذوق: إذ أننا نختار هنا البهار أو ذالك تبعاً لجبلتنا . فالطريدة السهلة هي موضوع الحتقار الطبانع المتكبرة، التي لا يمتلكها الشعور بالرضىى إلا لمّرأى رجال لم يقدر عليهـم أي شيء والتي بإمكانها أل الـا




 لأولئك الذين يملكون أقل قدر ممكن من الفـخر ولا يمكنـهـم ان يأملوا
 بالنسبة لهم أمراً رائياً . يتم إطراء الششفقة على انها فضيلة بنات الهوى.

## 14 ـ كل ما يسمى حب

الجشُ والحب: الْه، شتان ما بين المشاعر التي يوحي لنا بها هناين

 الغريزة بعض الاكتفاء واللذين باتوا يخشون الآن على ما "يملكون" ؛ ومرة





 نحوه : عادة ما تبخس الملكية بفعل الاستعمال. تسعى الللذة التي نشُعر بها



 المهداة الينا لنتملكه. وهنا ما يقوم به مثلاك الرجل المحسن والرؤوف، فهو

أيضاً يعتقد أنه يشعر بـ (الحب)"، ما ان يرغب بملكية جليدة، ويجد فيها لذة كما لو كان يستجيب لفتح جليد. إلا أن حب الن الجنس للجنس الآخر هو الذي يكشف على أوضح ما يكون غريزة التملك: إذ يريد العاشق ألن أن

 يسكن روحه ويسيطر عليها كأسمى وأشهى ما تريده . وإذا ما ما فكرنا ألنا أن هذا

 يطلب إلا أن يصير تنين كنزه، شأنه في ذلك شأن (االفاتح" المكتشف الألأكثر النا
 سواء بسواه، شاحبّ، ثانها كل نظام قاثم أن يضع كل مصلحة في المقام الثاني، سنتدهش من أن أن هذا
 الدرجة في كل العصور، وأسوأ من ذلك أيضاً، لقد إسْتُتُرِجِجتْ من هذا

 بذلك. ومما لا ريب فيه أنهم كثيرون. أما أولئك النين ألـين أسعفهم القدر، في هنا المحجال، بكثير من الملكية والاكتفاء فقد مرروا بعض الـان الكلمات المات هنا وهناك بخخصوص هنذا (الشيطان الرجيم"، شأن ألطف وأحب اليونانيين سوفوكل : إلا أن ايروس يسخر دائماً من هؤلاء المـجدفين - خاصـة أنهـم


 ولكن من ذا الذي يعرف هنا الحب؟؟ من ذا الذي عاشه؟ اسمه الحقيقي الصمداقة .

$$
15 \text { ــ الرؤية عن بعد }
$$

يشكل هنا الجبل كل فتنة المنظر الطبيعي الذي يسوده، ويهبه سحره: لقد قلنا ذلك مئة مرة وجُننا به وسلَّمنا به لدرجة إعتقدنا معها، أنه بمنحه

هذا السحر، لا بد أن يكون بنفسه أكثر ما في البلاد من فتنة؛ فنمعد اليه
 والمترامي عند أقدامنا؛ لقد نسينا أن مفاخر كثيرة، شـأنها شأن الكثير من

 . محيطك أشخاص لا يمكنهم أن ينظروا إلى أنفسهم إلا من خلا ألال مسانـة ما، حتى يكون بامكانهم تحملها وأن يشعروا أنهم جذابـابون أو منعشون : هؤلاء يجب نصحهم بالاعراض عن معرنة الذات.

## 16 ـ ـ المعبر



 شئت أن تفرحهـم في تلك اللحظة عليك بأن تضحـكهـهم أو أو بأن تداعبهـم
 الحكمة قبل القصةة. .. ذات مرة كان الواحد منا مان قريباً من الآنحر في الحيان
 يزال يفصل بيننا. وقد كنت على أهبة أن تعبره، عندما علدا طلبت اليك: اهمل



 ما تقوله، ولا تلقى إلا النحيب والذهول.

## 17 ـ علل بؤسك

مما لا شك فيه أنه ما من حيلة بامكانها أن تحول نضيلة ألة بائسة إلى

 القدر . على هذا المنوال يسلك البستاني الحكيم الذي يضع ساقيته لاقيته الصغيرة

الهزيلة بين يدي حورية الينابيع، معللاً بذلك بؤسه؟ ومن أكثر منه بحاجة إلى الحوريات؟

## 18 ــ كبرياء الاقدمين

 القديم. كان اليوناني الكريم النسب يجد بين موقعه الخاص
 باستطاعته أن يرى العبد بشكل دقيق : حتى أفلاطون لم يكن يراه بالكامل الـامل .
 المساواة. إذا لم يكن على المساواة نفسها . فإن إمرءأ لا يحتكم إلى الى ذاتى ولا يملك أي وقت فراغ لا يشكل بنظرنا مدعاة لأي احتقار : ربما كنا

 الاجتماعي. كان الفيلسوف اليوناني يحيا وفي سريرته شعور بأن هناك منـ من العبيد أكثر بكثير مما يُعتقد: فكل منر من لم يكن فيلسوفانِاً كان بنظره عبيداً .

 (العبدل! بمعناها الرمزي قد فقدت بالنسبة لنا كامل معناها .

$$
19 \text { ــ الشر }
$$

تفحصى حياة أفضل وأخعصب الرجال والشعوب، وانظر إذا ما كان الان بوسع شجرة ينبخي لها أن ترتفع بفخر إلى الأعالي، أن تتغاضيى عن الأنواء والعواصف: إذا كانت مـمانعة التخارج وعدوانيته، ومـمانعته وكل أنواع ألـواع الكره والعناد والحلر والقسوة، والـجشع والعنف لا تشكل جزهءاً من الظروف الملاتمة التي لا يمكن من دونها لأي شيء، حتى الفضيلة، أن ينمو بعظمة؟ فالسم الذي يميت الطبيعة الضعيفة يُوَوِّي القوي ـ كما أنه لا يبالي بأن نسميه سُمّاً .

20 ـ شرف الجنون
بعد بضعة آلاف من السنين على خطى القرن الماضي! وفي كالمي كل ما
سيصنعه الانسان سيظهر الذكاء الأعلى: إلا أن الذكاء، ولهنذا بالذاتات، سيفقد شرفه. لا شـك أنه سيكون من الضـن الضروري أن تكون ذكياً، إلا أنه
 الضرورة على أنها وضاعة. وكما أنه بمقدور تعسا النـا الحقيقة والعلم أن
 من الحس النييل . أن تكون نييلا ـ ربما سيعني أن تملك أنكاراً مجنونة في رأسك.

## 21 - إلى أساتذة النزاهة

تنعت فضائل رجل بالفضائل الجيدة ليس بالنسبة للنتائج التي يمكن أن تعود به عليه، بل للنتائج التي يمكن أن تعود بها علينا وعلى المجتمع :


 وبجشع بليغ، ولا تريد أن يتحكم العقل بها ويوازن بينها وبين الغرائز








 (رجل شجاع" كما يقال. وريما نسأل أيضاً إذا لم يكن من الأنفضل لصالح
 نفسه لمدة أطول؛ وقد نمضي حتى إلى الاعتراف بالمنفعة التي كان يمكن

أن تتم لو تم ذلك، إلا أننا نقدر هنا الأمر أقل من الأول على اعتبار أن
 شهدت مرة أخرى تأكيداً علنياً لها . فما يمدح حقيقةً في الفضضائل ، عندما تملح هو الأداة، الغريزة التي تعمل في هذه الفضائل وترفض ألنا أن تأجمها




 ومثل هذا التضامن موجود بالفسل! فنصور مثلاً الفوران الأعمى للمتحمسس، هذه الفضيلة الخاصة بذوي الطبيعة الوظيفية، على أنه الطريق إلى الغنى النى
 عن خطره، عن طابعه الأكثر خططورة. تسلك التك التربية حتمياً على النـحو
 تفكير وعمل تسيطر عليه، ما الن تصير عادة وغريزة وهوى، على على حسابي

 دون شك، إلا أنه ينزع عن الاعضاء الرهافـة الضروروية الكي تتيح التمتع الححقيقي بالثروات والمـجد. والأمر عينه بالنسبة لهنا اللحلا


 للإنفاق عبقرية أكبر من العبقرية اللازمة للكسب! فليكن! لنتنظر أحفادنا).

 إلى إتلاف الذهن والانتحطاط المبكر : لنتفحص من هنذا المنظور فقـط

 كل قوته وكل رجاحة عقله للحفاظ على حياته الشُخصية ونموها ورفعتها

ولمصلحة زيادة قدرتها، بل للذي يعيش بتواضح من دون أن يكترث بنفس ألـا حتى أنه ربما يكون لا مبالياً أو ساخراً منها، هنا هذا المديح لا ينتج في أي




 الأخلاق تتعارض مع مبادئها! فالحجة التي تستخدمها لتبرهن شرعيتها تعمد في الوقت عينه إلى تهفيت معيارها الأخلاقي
 من قبل كائن يتخلى بنفسه عن مصلحته الـخاصة وربما يفتعل ستوطه الـا
 القريب (أو المجتتمع) بإيثار الآخرين لهـدف نفعي، حتى الـي يطبق المبدأ
 حساب الآخرين") . فهو يعظ وبنفس الأريحية: "ايجب عليك" و"الا يجب عليك إطلاقآه. .

## 22 ـ البرنامج اليومي للملك

 الرحيم. اللي لا يزال في مثل هذه الساعة ينعم بالنوم. سيجد جلألالته اليوم


 مقبولة . وربما سيجد جلالته أنه مريض : سنكتفي ساعة الانطار بآنخر خبر طيب وصلنا بالأمس، وصول السيل مونتاني الذي يجيد الفكاهنة في الني كلامه
 (الشخصيات؟ ـ ماذا سيقول إذن ذلك الضفدع المنتفغ الموجود بينهـه، لو
 الاستقبال أكثر مما يستحسنه أي شخص كان، وسيكون ذلك سبباً كافياً

للكالام عن ذلك الشاعر الذي حفر على بابه: "امن يدخل اليَّ يكرمني، ومن
 هنا الشاعر محقاً تماماً بأن يكون غير متأدب فيما يخصه: يقال ألا أن أشعاره



 أمره. فعلينا بالتالي أن نرتجل يومنا، كما يفعل الجميع، لنتصرف شالـا لأننا شأن الجميع! . .
على هذا النتحو تبدد حلمي الصباحي الرائع، على الأرجبح على الـى


 احتماله، ومن المحتمل أني غالباً ما قمت بهذا الأمر بأبهة مفرطة وبطريقة أميرية مفرطة .

## 23 ـ مؤشرات الفساد

هل لك أن تعاين من وقت لآخر العوارض الضرورية للمجتتمع والتي

 الكامل الذي كان الشعب يجاهر به حتى ذلك الحين .
 والعبارات التي تتوافق معه ويبيح لنفسه بالتالي حق الانختيار. فالمتينرير، المير،




 المعطلحات الشائعة وطعنوا في التطير بالقرب من أكثر العقول تحرراً.

فلنعلم إذن أن التطير هو أحد عوارض التحرر. وفي المقام الثاني أيضاً

 حماس الماضي للمراتب الرياضية والحربية. لكن عادة ما يهمهل المراقبون ملاحظة أن تلك الطاقة القديمة، تلك الاهواء الشعبية القديمة التي كانت تكتسب من الحروب والمباريات تمظهراً رائاً، قد صارت اليوم أقل بروزاً لأنها قد تحولت منذ ذلك الحين إلى عدد لا يحصىى من أهواء الحيار الـياة






 إيماناً وقوة . إلا أنه لا يمكنتي أن أنضم تحت لواء هاء هذا النوع من المديح

 أن فن التجريح والتنكيل بواسطة الكلام أو النظر يبلنان أتصى كمالهماء ؛
 روحانيين وواشين، يعلمون أنه يمكن أيضاً التتل بنير الخنتجر والتبضة ؛ ويعرفون أيضاً أنه يتم تصديت كل تول حسن.

رابعاً، عندما اتفسلد التقاليدلا تنبّق أولاَ هذه الكائنات التي تسمى

 الشُعب؛ والحال فإن هذه الشجرة لم توجد إلا لتحمل مثل مثل هذه الفاكهة! عندما يصل التفتت إلى أقصى مداه، وكذلك هراع كلو أنواع الواع الطناة، نرى دائماً بروز القيصر ، طاغية النهاية الذي يضرب الضرالفربة القاضية في هنا الصراع الواهن على السلطة المطلقة لفرد، مستفيداً من الإعياء لصالحهه.

عند وصوله يكون الفرد عادة قد نضج تماماً، وتكون الثقافة، بالتالي في
 المثقفين ثقافة عالية يحبون أن يطروا القيصر معتبرين أنفسهم من صنيان القيعه. وهم في الحقيقة يحتاجون إلى السلام الخارجي، لأن قلقهـم في داخلمهمّم، ولأن عملهم أمر داخلي. في تلك الأزمنة تصير الرشوة والخيانة من ألكثر

 الحاجة إلى الامان من غدر تقلبات الحظ الـالي أيادي حتى أنبل الرجال تمال تمتد، ما ان يُظهر رجل قادر وغني انه مستعد لهرق الذهبا
 الغاوين من كل نوع؛ لأنه لا يتم الاستسلام والارتشاء إلا "اليوم" ونحتفظ
 الحقيقيين ينشغل بهموم الآن، أكثثر من نقيضه، رجل الْ القطيع، لأنه لا لا يعتقد أن باستطاعته الاعتماد على ذاته أكثر من المستقبل؛ كما كا أنه يتعلق بالطن الطغاة لأنه يشعر أن ما باستطاعته القيام به من أعمال العال وغزوات ألا لا يمكيكن أن



 شكوى لك بأنا أبدية . لأني مستثنـى عن العالم كله ولا أقبل شـلـي أمرئ كان. وعليك أن تخضعي لكل ما يخطر لي، وان تان تجلي انـي انه لأمر
 لزوجته التي كان لديها ذات يوم ما يكفي من الأسباب لتشك في إخلاص زوجها لها

فأزمنة الفساد هي التي تسقط فيها الاثمار عن الشُجر : أعني الأفراد
الذين يحملون في ذواتهم بذلور المستقبل، ومحرخي الانيار الاستعمار الفكري. أولئك الذين يريدون أن يغيروا الحلاقات في اللدولة والمجتّمع، فلا تشكل كلمة الفساد سوى لفظ مشين للدلالة على خريف الشعب.

## 24 ـ أنواع استياء دختلفة

إن المستائين الضعفاء، ولنقل المستائين الأنثويين هم الادهى في في فن
 المذكر حتى نبقى هـخلصين لاستعارتنا، فإنهـم أحذق في الأدوية الملائمة لتحسين الحياة وأمنها . يعرض الأولون ضعتفهـم وتأنثهم بأن يستسلمنموا طوعاً للخداع من وقت لآخر، وبأن يكتفوا بسهولة بالقليل من النشوة والحماس الحاس . إلا أنه لا يمكن إرضاؤهم في العمق . ويعانون من إن استيائهم الذي لا الـا شفاء منه؛ إضافة إلى أنهـم يؤثرون أولئك النـا الذين يعرفون أن أن ينتجوا التعزيات
 أعلى من الكاهن، فإنهم يحافظون ولانـون على استمرارية الأوجاع الحقيقية! ولو

 لتعرف النور: وفي الواقع، فإن متطلبات الجنس القوي النوي من المستائين هي فظة ومفرطة التواضع لبرجة أنه لا يمكن أن تمنع عن الاشباع كليا في يوم من الأيام. تقدم لنا الصين مثلان للبلاد التي انطفأ فيها الانيا الاستياء الكبير وخاصية التحول منذ قرون عديدة، ويمكن للاشتراكيين ومتعبدي الدولة الـيان في

 يقضوا في البلدء على هذا الاستياء، هذه الرالئى الرومانطيقية الأشد سقماً، والأشد



 العبقرية، والذي هو في كل حال والدة كل عبقري. 25 ــ غير مُعَدٌّ للمعرفة
هناك نوع أحممق من التواضع؛ وهو ليس بنادر، يكفي أن تكون
 الحقيقة: ففي اللحظة التي يدرك فيها رجل من هذا النمط شيئاً ما صارشخاً،

حتى يعود أدراجه بشُكل ما، قائلاَ في ذاته: صالقدل ضللـتا أين كانت
 النظر بقرب أشد، ويصيخن السـمع بانتباه أكثر، تراه يهربـ، أفكاره. ذلك ان شريعته الداخلية تقول له: صإلنك لا تريد أن ترى ترى ما يناقن الرأي العام! هل تصلح أنت لاكتشاف حقائق جديدة؟ وهن الـأكاك كيل طافح من الحقائق القديمة". .

## 26 ـ معنى أن تحيا

أن تحيا يعني: أن ترمي بعيداً عنك شيئاً يموت، أن تحيا، يعنيا وني
 تحيا، هل يعني إذن: أْن تكون قاسي القلب على كل المنازعين والبؤساء، والُعُجَّزْ أن تقتل باستمرار؟ ومع ذلك، فإن موسى العجوز قد قال : ضلن تقتل إطلاقآه .

## 27 ـ الرجل الذي يزهد

ما الذي يفعله ذلك اللي يزهد، إنه يتوق إلى عالم أعلى الملى يريد ألم
 الأشياء التي تثقل إنطلاقه، ومن بينها العديد منالي عليه: يضخحي بها إرضاء لطموحه إلى العلى العلو . يشكل هنا الـا الأسلوب في

 معتمداً قلنسوته كأنه روح المسوح. لا ريب بأنه راضِ عن تأثيره هذا فـا فينا ؛ فهو يريد أن يخخفي عنا طموحه وفختره؛ ونيته في أن يطير بعيداً فوقنا ألها . .
 الإيجابي! لأن هذه هي حقيقته، رغم زهدهـ ها

## 28 ـ الإساءة بأفضل ما لدينا

أحياناً تدفع بنا قوانا بعيداً لدرجة لا نعود نحتمل فيها ضتعفنا فتهلكنا : لا ريب بأننا نحدس هذا المصير، ولا نريد غيره. عندها نقسو على ما

يجدلر بنا أن نراعيه فينا . وتكمن عظمتنا في افتقارنا هذا للرحمة. هذ هذه


 والمرتابين النين لا يزالون في طور التغيير، ولا يملكون إلا إلا إرادتهم. هذا


 قوي جداً: إذ أنهم ينتشون للدرجة لا يتوانوا فيها عن كسر أعضانهـم في كل السبل والميادين الخاطئة التي تقودهم نشوتهم اليها .

## 29 ـ تلفيق إضافي

عندما شُرع في فرنسا في محاربة وحدات أرسطو الثلاث شُرع بالتالي
 باشمئزاز . فقد عمد إلى ابتداع أسباب تعلـل وجوب وذلك فقط حتى لا نقر لأنفسنا أننا إعتدنا عليها ولا نريد ولا على ألى الاطلاق أن
 وذلك منذ الأزل: إذ أن العلر والمآرب التي تنسب عادة إلى كل عادة ، لا


 التلفيق الاضافي.

## 30 ـ ملهاة الرجال المشهورين



 لبحض خصاله المرهوبة الجانب والتي يعرفها الجميع؛ ويسرقون صنا صفة ثالث الث


يظهروا بين الحين والآخر على أنهم لا مبالين وخمولين : وهنا ما ما يتيح لهم


 محيطهم باستمرار مع تلاميحه الخارجية، مع أنه يبدو أن كل شيء ينمو في


 أو المتخيلة أو تلك لكي تبرزهـم على المسرح: وكما قلت فإن أصدقاءهـم الـم
 على مرادهم أن يستمر صلبآ، بصلابة الفولاذ، وأن يبقى على تألقه، وهذا ما يفرض أحياناً ألاعيباً مسرحية وكوميدية.

31 ـ التجارة والأرستقراطية
يعتبر البيع والشراء اليوم أمرآ عاماً يوازي في عموميته فن التراء الـوة




 قـ يتم مـع البيع والشراء في مرحلة ما . يمكن تصـور شروطاً إجتماعية لا لا
 قد يسمح بعض الأفراد المتحررين من رتبة الشروط العامة، لأنفسهـم بأن يبيعوا ويشتروا من باب الاحساس بالبلذ . منذ تلك اللـحظة فقط تكتس التجارة تميزها، ويتفرغ النبلاء لها عن طيب خاطر، كما كا كانوا يتفرغون سابقاً للحربس والسياسة، عندها تفقل هذه الأخيرة حظوتها كلياً، ولا تعود مههنة الرجل الشريف: ويمكن لها وات ذات يوم أن تعتبر دنيئة للدرجة تصنف معها، شأنها شأن أدب الصحافة والاحزاب، في خانة (اتعهر الفكر"، .

32 ـ طالبان غير مرغوب بهما
ماذا أفعل بهذين المراهقين! إنهما طالبان غير مرغوب بهر بهما! هكذا
 فهـذا لا يعرف أن يقول لا، وذاك في كل حين يقول: "ابطريقة مال". ..
 يتطلب روحاً مقاتلة، وإرادة تعذيب، ولنة المعارضهة، وأدمة قاسية، ا فـا فهو سينهار تحت وطأة جراحه الظاهرة والكامنة. أما الثاني، فإنه يتدبر أمر كل قضية يساندها ليحولها إلى تضية وضيعة ـ مثل هذا الطالب أتمناه لعلدوي!

## 33 ـ خحارج قاعة الجلسات

لأبرهن لكم أن الانسان بمجمله ينتمي إلى طائفة الحيوانات الود الوديعة، يكفي أن أذكركم بسرعة تصـديقه المفرطة التي برهن عليها


 وأشد خبثآ؟ لأنه يملك الآن علماً - (إنه بحاجة إلى علم!".

## Historia abscondita - 34

يمارس كل رجل عظيم قوة تفعل رجعياً : فهو يعيد وضع التاريخ كله موضع السؤال؛ وتزحف آلاف أسرار الماضي من أوكارها لتضيئها شمسهـ.
 محجوباً بشكل أساسي، لا نزال بحاجة إلى الكثير من القوى ذات المفعول الرجعي

35 ـ هرطقة وستحر
إن التفكير بشكل مغاير لما جرت عليه العادة، لهو أمر بعيد جداً عن أن ينتج عن فكر أفضل، عن أن ينتج عن تأثير ميول متسلطة ، خبيثة، ميول
 إلحاق الأذى بالآخر . الهرطقة تتبع الستحر، وهي ليست في شيء بأشد

براءة منه ولا أكثر إجلالاًا في ذاتها . إذ أن الهراطقة والسحرة هما نوعين من
 حاجة قاهرة تدفعهم إلى أن ينالوا من كل من ذي نفوذ (رجال أو آراء). لقد
 تعلد فيها هذه الذهنية تتمتع بنقاء الضمير، قدَّم العدد الوافر منهم.م.

36 ــ آخر الكالام
ستذكر الطريقة التي تكلم فيها عن نفسه الامبراطور أوغسطين، هذا الرجل الرهيب الذي يعرف أن يكبح جماح نفسه وأن يهميت بمقدار مار ما

 عندما بيّن أنه قد لبس قناعاً وانه كان يمثل : لقد لعب على الـى العرش دور
 Qualis artifex pereo! Comocdia finita est! كانت هي أيضاً فكرة أوغسطين: غرور بهلوان، وهنرها وال والنقيض التام لفكرة سقراط المحتضر! ألير أن تيبار Tibère، قد مات في صمتّ، تيبار
 على الاطلاق؛ ما الذي بإمكانه أن يدور في خلما النده عند رمقه الأخير! ربما كان التالي: ليست الحياة إلا موت طويل! أي مـجنون كنت حتى أقصر

 "!!qualis spectator pereo قُضي انه من الأفضل خنقه تحت وسائله ـ فمات بذلك مرتين.

## 37 ـ ثلاثة ححجِ وثلاثة أخطاء

لقد شُجع تطوير العلوم خلال القرون الماضية، إما على أمل أن يتم

 وبشكل خاص بالعلاقة الوثيقة بين الاخلاق والعلم والسعادة ـ وهذا ما

شكل إلدافح الأقوى لكبار الفرنسيين (شأن ثولتير) ـ واما لأن مناكُ إدعاءاً
 حقاً، ليس لدوافح الانسان الخبيثة أي مجال فيه ـ ومذا ما شكا شكل الدانـي الأساسي لسبينوزا، اللذي شعر بالألوهية في نفسه، لكونه عارفاً : ـ إذن، بناء على ثلاثة أخطاء .

## 38 ـ الطبائع المتفجرة

لو قيّمنا حاجة التفجر الملحة الكامنة في قوى الشباب، لن الن يدهي

 آخر رؤية النتيل مشتعلال، وليس القضية نفسها. ومكنذا فإن الناوين الأشد حذاقة يعمدون إلى جعلهم يأملون الانفجار ويهملون تبرير تضيتهم: إذ لا نريح براميل البارود هذه بالحجج.

## 39 ـ تبدُل الذوق

إن تبدل الذوق العام أهم بكثير من تبدل الآراء: فالآراء بكل براهِ باهينها
 للذوق الذي يتبدل. وهي ليست بالتأكيد سبب هنا التبدل، كما لا يزاليال

 (ridiculum ويفرضونه بطريقة استبدادية: وهكنا يخضصونا الكثيرين عنوة، لما سيصير شيئًا فنشيئًا عادة لعدد أكبر ويصير في الأخير حاجة للجميع. لكن أن أن يشعر
 عادة إلى تفرد في طريةن عيشهم وني تنذيتهم في هضمهم وربما إلى وجود
 في بنية جسمهم: إلا أنهم يملكون الجرأة، في إلعا إلالان هنه البنية الجسدية: ويصنون بانتباه إلى أكثر متطلباتها دقة : فأحكامهم الجمالية والأخلاقية تـتّكل جزءاً من تلك هالتنوعات الدقيةةهل لجسدهم.

## 40 ـ في غياب الشكل المميَّز

 العلاقات الموجودة بين العمال وأرباب العمل . وراهناً على الأقل تبقى كل
















 الاشكال العليا والفظاظة الحقيرة عند الصنَّاع بأيديهم الغليظة والمـنـا التفكـير بأن الصدنفة والحظ فقط همـا ما رفن الواحد أعلى مـلى من الآنر ؛ وسيقول: أحسن، فلنجرب بدورنا الصدفةة والحظ. لنرمي النردا ـ وتبدأ الاشتراكية.

## 41 ـ ضد التوبة

يرى المفكر في كل أفعاله محاولات وتساؤلات للحصهول على هذا الايضاح أو ذاك : فالنجاح والفشل هما بالنسبة اليه أجوبة قبل أي شيء آخر . أما التأثر أو حتى التوبة عن فشل فهنا ما يتركه لأولئك النين لا

يعملون إلا لأنهم يؤمرون وينتظرون السياط إذا كانت النتيجة لم تعجب معلمهم الظريف.

## 42 - عمل وملل

الجحث عن عمل من أجل الربح، هذا ما يستاوى به تقرياّ كاليا كل سكان
 في ذاتث. كما أنهم لا يدقتون في اختيار عملهم، ولا يلا يقدرونه إلا بمقدار الربح الذي يدره عليهم. والحال، منال أشخاص نادرورن يفضلون الها الهالاك

 نفسه أربح ريح. ينتمي الفنانون والمتأملون بمختلف أنواءهم الى هذه الفنة
 حياتهم في الميد، والسفر وفي المكائد والمغامرات العاطفية. بالمية هؤلاء كلهم يريدون أيضاً العمل والثشاء، بيمقدار ما يرتبطان باللذة، حتى لو لو لزم الأمر أن يكون أشقى عمل وأقساه. ولكن، خارج هنا هلا الأمر فإن كسلهم لا محيد عنه، هحتى لو استتع ذلك النقر والعار، وأساء إلى صستهـم وحياتهم. فها
 كبيرة إلى الملل، إذا أرادوا أن ينجحوا في عملهم. فالملل بالنسبة للمفكر والذهن المبلع هو (ملؤه الريح" الكريه للروح اللذي يسبق الابحار السعيد
 تستطيع النفوس الضيعفة أن تحصل عليه بنفسها الها فالتخلص من الملل بائ وسيلة يوازي بدناءته العمل من دون لذة. ربما كان هانـيا هنا الأمر هو ما ما يميز الاسيويين عن الأوروبيين، إذ أنهم قادرون على هدوء أطول، واعمتى؛ حتى مخخدراتهم فإنها تعمل بيطء وتتطلب الصبر، على نقيض النارين الكحول، هذا السم الأوروبي بفجائتهن الكريهة.

## 43 ـ ما تكشف عنه الشرائع

يخطئ جداً من يريد أن يدرس قانون الجزاء لشعب مان عا على أنه تعبير عن أطباهه: إذ لا تكشف القوانين طبيعة شعب، بل تكشف ما يراه غرياه

أخرقاً ومخالفاً للذوق، ما يراه بعيداً عنه. تتعلق القوانين باستثناءات أخلاقية العادات: وتصيب أقسى العقوبات العادات المطابةا لـابة للشعب المجاور. وهكذا لا يوجد عند الوهابيين إلا حالتين تستحقان الـيان هكم الاعدام: أن يعبد اله آخر غير الههمّ، والتدخين (وهو ما يسمى لديهـم:


 تخطئ بشكل مميت إلا عند ارتكابها الزنا، وعند شربها الخمر . الانـ ويدعي الـ Caton القديم انه لم يتم ارساء عادة التقبيل بين الأهل الا لمراقبة النـباء النساء:
 عقاباً لأنهن ضبطن بالجرم المشهود؛ بالطبع لا يعود ذلك الأمر فقط إلى


 يخشونها أكثر من أي شيء آخر ويرون أنها أمر شنيع وغريب يهدد بقلب أساس الحساسية الرومانية: فكانت نشوة النساء تعني خيانيانة روما، تعني دمج الدم البربري في العروق الرومانية.

## 44 ـ الدوافع التي نصدِّقها

مهما كانت مهمة معرفة الدوافع التي تحركت الانسانية الانية فعلياّ على
 الانسانية حتى اليوم على أنه الرافعة النعلية لأفعالها أمم بكثير لما لمن يبحث في المعرفة. وفي الحقيقة، يشعر الانسان بالنبطة اللاخلية أليا أو بالبؤس نتيجة
 الفعلي، فليس لهنا الأخير إلا أهمية ثانوية.

## 45 ـ أبيقور

نمب، أنا فخور لأني أشعر بطبع أبيقور كما لم يشعر به أي إمرىء من قبل، وان أتمتع بكل ما قدر لي أن أقراه وأن أسمعه عنه بسعادة الغروب

عند الأقدمين: أرى عينيه تتأملان بحراً فضياً مترامي الأطراف، تتكئ الشُمس على صتخور شواطئه، بينما تلهو الحيوانانات كبيرها ونا وصغيرها فـا فيا

 بحر الوجود. ولا تتوصل إلى أن ترتوي من مرأى بشرته المدنـيندغنة هنا هذا الـجلد المحيطي الرقيق والمرتعش : لم يكن هناك من قبل على على الاطلا تواضع للذة شبيه بمثل هذا التواضع.

## 46 ـ دهشتنا

سععادة عميقة وجذرية يقدمها لنا العلم باكتشافه أشياء تثبت في وجه كل تجربة ولا تني تفسح المجال أمام اكتشافات جلديدة : ها هل الما بالمستطاع أن أن

 الانسانية لدرجة نبقى فيها مذهولين لرؤية شدة ثبات نتائج العلم! في سالف الفـ الزمان كان هـناك جهل بكل تقلبات تلك الك الأشياء الانسان الانية، فالتقليد الأخلاقي كان يحانظ على الاعتقاد بأن كل حياة الانسان الان الدان الدان الانيلية، مثبتة



 جنة ونعيم الماضي؛ بينما تشبه سعادتنا اليوم سعادة الفريق الذي كاليا وصل إلى الى أبداً . اليسة، وداس بقلديه الأرض الصلبة العتيقة . . . متعجباً من كونها لا ترتج

## 47 ـ في قمع الاهواء

لو حرّمنا بشكل مستمر التعبير عن أهوائنا، باعتباره أمراً نتركه لذوي

 وبالضربة عينها، لا ننتهي إلى أقل مما كنا لا نريده: كبت الاهواء نفسها، ،

إذا لم يكن فت عضيدها وتغيرها. على هذا المثال، عاش بلاط لويس XIV وكل حاشيته، ، وعلى هذا فإن مجتمع المرحلة التالية، وقد تربى على الى ملى مراقبة
 سطحية، وبشوشة؛ مرحلة مصابة بعدم القدرة على متخالفة الألا الأدبا : حتى القذح فإنها لا تتلقاه ولا ترده الا بعبارات ات مـات الا النقيضن الأشد تميزاً: إذ أني أرى في كل مكان في الانيا فلا فلاة وعلى المسرح وليس بدرجة أقل في كل ما يكتب، أرى تلذذاً في تفجير أغلظ الغا الأهوائ والتعبير عنها . والمتعارف عليه في الوقت الحاضر، وير يفرض إشهار مظاهر الاهواء، دون الاهواء نفسها! إلا أنه قد نتوصل اليها ولها بالرغـه من من ذلك، وسيكون لااحفادنا وحشية أصيلة وليس فقط شكل الوحشية وفظاظتها .

## 48 ـ معرفة البؤس

ربما لا يفرّق بين الناس والمراحل من شيء أكثر من درجة معرفتـهم
 وبالرغم من كل عاهاتنا؛ وهشاشتنا ، جاهلا الذاتية : بالمقارنة مع مر حلة الخوف ـ ـ أطول مراحل التا التاريخ ـ عندما كان على الفرد أن يدافع عن نفسه بوسائله الخاصالِة ضد العـن العنف وأن يمبع




 سوى الشعور بأمانه الخاص .

 أن يتظاهر بمعرفة ذلك البؤس لكي يوحي بثقافة دقيقة، أو ما إلذا كان ألا لا لا يؤمن على الاطلاق بحقيقة الآلام النفسية العظيمة، ولا ولا يفكر عندما يسمع
 الحظيمة: يفكر بوجع الاسنان أو المعدة. والحال يبدو لي أن غالبية البثر

تشعر اليوم بمثل هذا الشعور، ينتج عن هذا النقص العام في التتجاربس بوجهيها الجسماني والنفساني، وأنه حبار من النادر رؤية أحد الحد يتعذبي، ينتج


 الوجود بأكمله. لا يعتبر ظهور فلس السفات التشاؤم إطلاقآ كعارض لشّقاء كاء كبير
 ترى فيها الرفاهية والسهولة أن لسعات البرغش التي لا مفر منها للجسد والروح معيبة وقاسية جداً، مراحل ينحو فيها نقر التجارب الـيا الواقعية بالالألـم

 أنها (ابؤس الزمن الحاضر الحقيقي") . . . غير أن هذه الوصفة سترن بشكيل

 الوصفة ضد هالبؤس" إسمها : (البؤس" .

## 49 ـ في الجود وما شابهه




 يعقبه الملل والاشمتيزاز مباشرة ويهربون بسرعة شديدة إلى الشعور اللنقيض ؛





 "أعلى من ذاته") ويصفح عن عدوه حتى أنه يباركه ويكرمه. ففي هنا الاكراه

اللي يمارسه ضد نفسه، هذه الطريقة بالاستهزاء بالدافع إلى الانتقام والذي

 فيهما لذة الانتقام في مخيلته، أي بما معناه يستنفذها . فني الشهامهامة قدر من الأنانية يوازي الأنانية في الانتقام، لكنها أنانية ذات طبيعة مختلفة.

## 50 ـ حجة العزلة

يبقى تأنيب الضمير ضعيفاً، حتى عند أشد الموسوسين، بإزاء الشعور ("يناقض هذا الأمر أو ذاك ما ما جرت عليه العادة في مجتمعكلال، . تكفي نظرة باردة، أو إيحاء استياء من اللين نشأنا بأنا بينهم ومن أجلهمم، لتخيف أقوى
 الحجج لصالح شخص أو تضية! على هذا النحو تتكلم فينا غريزة القطيع.

$$
51 \text { ـ صدقية }
$$

أصفٌق لكل ارتياب بامكاني أن أجيب عليه: (احسناً فلنجرب!" الا ولكني لا أريد إطلاقآ أن أسمع عن تلك الأثياء ألميا أو الأسئلة التي لا تقبل التجربة. تلك هي حدود الصدقيتي" أبعد من هذه الحدود تفقد الجرأة حقوقها .

$$
52 \text { ـــما يعرفه الآخرون عنا }
$$

 بمقدار ما نتصور من أجل سعادتنا . سيأتي يوم يقع فيه على عاتقنا مانـا ما يعرفه الآخرون عنا (أو ما يعتقدون أنهم يعرفونه عنا)، وسنقر عندهـا الأساسي لسعادتنا : إن تدبر أمر ضميرنا المتعب يتم بسهولة أكبر من تدبر أمر سمعتنا السيئة.

53 ـ حيث يبدا الخير
ثمة ضعف في البصر من بعله لا يعود بالامكان تمييز فساد الغريزة بعد أن رقت عن مصادرها، عندا عندها يعتقلد المرء بأنه قد مملكة الخير، وعندها يثير شعوره بأنه قد دخل في هذه المملكة كل الغرائز

التي كان تأنيب ضـميره قد توعدها وكبتها، كشعوره بالأمان والرفاهناهية والاستلطاف. وهكذا، كلما ضتف البحر كلما امتدت دائرة الخير! من هن الـا تأتي بشاشة العوام والاطفال! ومن هنا تأتي سوداوية وحزن كبار المفكرين، التي تعود إلى تأنيب الضمير .

## 54 ـ الوعي بالظاهر

ما أروع وجهة النظر التي تقدمها لي معرفتي حول الوجوه
 اكتشفت فيما يخصني، أن البشرية الحيوانية الهرمة، الا لا بل الزمن النـي النابر كله

 لشيء إلا لكي أعي أني حلمت وأنه علي أن أتابع الحالم حتى لا أفنى :
 الظاهر بالنسبة لي؟ إنه في الحقيقة ليس نقيض كائن كائن ما، وماذا يمكنني أن الان




 الحاصة، وانه ليس بوسع الذي (يعرف، إلا أن يرقص رقصة النا الأرضا بهذا المعنى جزء من منظمي أعياد الوجود، والنتيجة أن العـلاقة الفائقة الوصف بين المعارف ربما كانت وستكون أسمى وسيلة لتأمين شمولية أحلام اليقظة والفهم المتبادل لكل هؤلاء الحالمين، وتؤمُن بالتالي ديمومة الحلم

## 55 ـ أسمى نبل للمشاعر


 فثيمة أهواء دنيئة. كما أنه ليس في صنع شيء ما للآخرين من دون أنانية، ،

إذ ربما كانت عاقبة الفعل الأنانية أقوى ما تكون عند أنبل النبلاء. لا ، إن



 دون طموح إلى التكريم! إنه التواضع الذي يفيض فيغني الرجال الـي والأنشياء . لقد كانت الندرة وعدم الوعي بها هي ما يمنح النـا النبل حتى الآلن لكائن . لكا لكن

 النوع وبطريقة مطلقة حول القاعدة نفسها التي اتبعتها الانسانيانية حتى اليون اليوم،
 المححامي عن القاعدة. . قد يكون آخر شكل يتجلى فيه الحس النبيل على الأرض؛ وقد يكون أسمى حذاقته.

## 56 - الرغبة بالتألم

عندما أفكر بالرغبة في فعل شيء ما، الرغبة التي تعتمل في ملايين

 ما يستخلصون منه سبباً مقنعاً للفعل، للقيام بأمور جسيمة، الألا فالألم ضوروري!
 الطبقات، وهي كاذبة بمقدار ما هي زائفة ومتوهمة ومبالغ فيها ، وفي كلي كل الان
 علي ما يبدو أن الألم وليس السعادة هو ما ما عليه أن يأتيه من التخارج وليس


 داخلياً آلاماً خاصَة وشخصية. عندها تصير اختراعاتهـم أشد دقة أهـا وترن أحاسيسهم رنة موسيقية قيمة : بينما هم في الوقت الحا بصراخهـم وبشقائهمّ، وغالباً وبطريقة غير مباشرة بالشـور بالألم، ولا

 دائمة إلى الآخرينا وآخرين الآخرين دائماً ! ـ اعذروني، يا أصدقاني فلقد تجرأت على ذكر سعادتي.

## كتاب ثان

## 57 - إلى الواتعيين



 النحو، وانه في الحقيقة كذلك: وان الواقع ينكشف لكم دون أي ائ حباب،
 لكن ألستم حتى في أشد حالات عريكمب، ألستم من ذوي طبائع العشتِ الشديد الغامضر، مقارنة مع الاسماك، وشديدي الشبه بفنان عاشقـ؟
 بنفوسكم طريقة في تقييم الأشياء، طريقة تجد مصدرها في أهواء وألماء وأنماط حب القرون الماضيةا تبقى قناعتكم نفسها مبللة بنشووة سرية لا يمكر استئصالها! فحبكم للواقع مثلاً ـ ليس إلا حبأ عتيقأ، آه كم هو عتيق ؛ يكمن في كل تأثر في كل انطباع حسي جزء من ذلك الحب القديم؟؛ الـا
 واللاوعي والخوف وما لا أدريه من أشياء أخرى؟ أنظروا ألها لهنا الجبل،


 ما فيكم من إنساني وحيواني! بالنسبة لنا لا يوجد أي أي "واقع" - كما أنه بالنسبة لكم ليس هنّاك أي (واتع". . أيها الرجال الوضعيون ـ كما أننا أبعد

من أن نكون غرباء الواحد عن الآخر، كما تزعممون، وربما كانت نيتا ميتنا الصـادقة في التخخلص من النشـوة تستحق من الانتباه مقدار ما يستحققه اعتقادكم بأنكم عاجزين عن أي نشوة.

## 58 ـ لا يمكن الهدم إلا بالخلق










 جديدة لكي يتم على المدى الطويل خلق وأثنياءال جديدة. .

## 59 ــ نحن الفنانون

عندما نحب إمرأة يحصل لنا أن نكره في الطبيعة كل الأشياء المقززة



 الفيزيولوجيا، ونقرر ضمنياً : الا أريد أن أسمع بواقع أن الإنسان شيء آلخر

 هذه الكراهية التي يكاني منها العاشق منها لأوجه الطبيعة القذرة، كان كان كل
 يقوله الفلكيون والجيولوجيون والفيزيائيون والأطباء عن الطبيعة، كان يرى

فيها تطاولاُ على أقدس مجالاته الشخصية، ويعتبرها بالتالي عدواناًا ، وفوق ذلك، وقاحة من قبل المعتدي! لقد كانت (قوانين الطبيعة)" تخخد آلذا آذانه كما يخدشها التجديف: فرغبته العميقة تريد أن ترجع كل الآلية إلى أفـهال أخلاقية إرادية، واستبدادية : ولكن ويما أن أحداً لم يكن يسن يستطيع أن يقد له هذه الخدمة، فإنه كان يخفي عن نفسه الطبيعة وآليتها بمقدار ما ما يستطيع ويعيش كما لو كان في حلم. آه، كم كان رجال المالم الماضي متفقون على أن
 متفقون جيدآ على هنا الأمر . على الرغي الرغم من نيتنا الطيبة باليقظة وبالعيش في وضح النهار! يكفي أن نحب أو نكره أو نشتهي، أو بو بـر الوساطة أن نشعر،
 متأثرين بأي خطر، نصشد أخططر الدروب التي يمكنها أن توصلنا إلنا إلى إبراج
 "امروبصين" في وضح النهار، نحن الفنانون! نتحن مواربو الـن الطبيعة| نـحن
 المسافرون بلا كلل على الأعالي التي لا نرى أنها كذلك، بل على الـلى العكس نرى أنها سهول لأسمى يقينا .

## 60 ـ النساء وتأثيرهن البعيد

هل ما أزال أسمع؟ هل كلي آذان؟ ليس إلا أذناً ولا شيئًاً آخر؟ هـا

 الأرض في أعمق أعماقها يغني نغماً أصمَّاً يشبه جؤار الثور: ضارِّارباً بقدمه التي ترج إيقاع أغنياته الشبيهة بنبضات قلب شياطين هله الصختور المفتتة.

 هادئ. آه أيها الجمال الخياللي! أي سحر لا تلقيه عليّ؟ ماذا؟ أيحمل هنـا

 ولكنه لم يعد حيآ؟ أيكون كائناً وسيطلا، من هنه الكائنات التات المتأملة التي

تنساب وتطفو في صمـت؟ شبيهاً بذلك الزورق الذي يتهادى بأشرعته

 في الهذيان؟ يتتج من كل ضهجة كيرة انها تجعلنا نضع السا الساداة في الصمت
 فإنه يرى كائنات ساحرة وصامتة من دون أي شك تنزلق أمامه، يشّتهي هناءها واعتزالها . وهذه الكائنات هي النساء. فيحب أن يترا يتصور أن هناك، بالقرب من النساء يكمن أفضل أنا لديه: في تلك الأماكن الساكنة يخما أشد الصخب عنفأ ويتحول إلى صمت الأموات وتصير الحيان المان الماً للحياة.

 الحقير، للأسف! أشد سحر للنساء نشعر به من بعيد، أو لنتكلم بلغة الفلاسفة actio in distans: لكـن للوصول إلى ذلك تلزم قبل كل شيء المسانة.

## 61 ـ ـ إكراماً للصداتة

كان الأقدمون يرون أن الهداقة من أنبل المشاعر حتى أنها أرنع من

 المغزى الذي تبينه جيدآ قصهة أمير مقدونيا، الذي بيا بعد أن اعترف بمناقيبة



 يجهل واحد من أسمى شعورين - وبالأخص أرنههما ال".

62 ـ الحب
يسامح الحب كل شيء حتى شهوة المحبوب.

## 63 ـ المرأة في الموسيقى

كيف تعمل الرياح الساخنة والممطرة لتحمل معها أيضاً حالة نفسانية
ملائمة للموسيقى ولمزاج مبدع للألحان؟ أليست هي الريح عينها التي تملا الكنانس وتوحي للنساء بأفكار عاشقة؟.

$$
64 \text { ـ المرتابون }
$$



 يشتهيها الـ pudendum جداً - فهي بالتالي مسألة حشمة، وليست شيئاً آخر .

$$
65 \text { ـ تفانٍ }
$$

هناك نساء نبيلات ينتصهن الذهن النير، لا يعرفن ألن يجدن طريقة
 لديهن . وغالباً ما تُقبل هذه الهبة ، دون دون أن تلزم الموهوب
تفترضه الواهبات ـ قصة جلد سوداوية ! ـ

## 66 ـ ـوة الضعفاء

تظهر النساء براعة جمة في المبالغة بضحفهن. إنهن حاذقات باختراعه للدرجة تظهرهن بهشاشة الحلى التي تشوهها حبة غبار؛ يجب على على وجوهي أن يُشُعر الرجل ببلا مته وأن يُققلن ضميره، هذه هي طريقتهن في الدفان ضد ("قانون الأقوى") .

67 ـ التظاهر بطبيعتنا الشخخصية
إنها تحبه الآن، ومنذ ذلك الوقت لم تعد تتخلى عن نظرة الثقة الغبية
 إدراكها، لأنه كان مترعاً بمزاجه الني لا يتغير . أليس من الأجدى لها ألن
 . comodia!

$$
68 \text { - إرادة وقبول }
$$




 فقال أحد الحاضرين: إإنك لرحيم جداً بالنساء، أنت لا تا تعرفهن على الـا الاطلاقا"1. فأجاب الحكيمي: إن طبيعة الرجل هي الارادادة وطبيعة المرأة



 فقال الحكيم: (ايتجب تربية الرجال بشكل أفضل" . وأشار إلى الشاب بأن يتبعه . لكن الشاب لم يتبعه على الاطلاقت.

69 ـ قابلية للانتقام
ألاّ يكون بامكان شخصى ما الانتقام، وأن يمتنع بالتالي عن القيام

 أو بامرأة. هل بامكان أي إمرأة أن تحتفظ بنا (أو كما يقال (اتسحرنالها) إذا

 الحالات الانتقام الأكثر رفقاً (الانتقام المييني).

## 70 ـ قاهرات الاسياد

 الستار سيرفع على إمكانيات لا نعتقد بوجودها عادة : نثق فجأة الـأ أنه يمكن
 ملوكيات، جديرات وحاضرات للمواجهة، والجزم والتضحيات التات العظيمة، مستعدات لكل ذلك، كما أنهن مستعدات أيضاً للسيطرة على الرجال

وقادرات على الوصول إلى ذلك، لأنه يبدو أن أفضل ما في الرجال، فيما


 لتجربتي في المسرح والموسيقى يخطئ بانتظام الموسيقيون والمئرئ المسرحيون الذين ينتظرون تلك التأثيرات من هنا النوع من الصوتي. إذ أننا لا نصدق
 أمومية خاصة بربات البيوت، والتي لا تشتد بالضبط إلا عندما تعبر نغمتها عن الحب.

## 71 - في عفة النساء

هناك شيء مدهش وشنيع في تربية بنات العائلات والمتجتمع الراقي، وربما ليس هناك من أمر أكثر مفارقة منه. فالكل متفق على ترئ تربيتهن مع أكبر
 وتعلمهن عدم الصبر المخيف أو ما يشبه الحاجة إلى اللهرب عند ألما أقل تلميح
 يغفره لهن أي ممجال آخر .
ولكننا نحرص على أن نتركهن جـاملات بذلك حتى أكمى أعمق أعماق

 تلك النسوة بعينهن ترمى مع الزواج إلى معرنة ذلك ولك ولى الـى الواقع كما لو كن


 عن التجاور الذي لا يمكن تصوره بين اله والحيوان، وما لا أدريه أيضاًا
 النفس مهما كانت حشريته ومهما كان تعاطفه أن يحزر الطريقة التي ستحل ولا بها هذه المرأة أو تلك ذلك اللغز وسر ذلك الحل ؛ ولا أن يخمن الشكا الشكوك الرهيبة التي تعتمل في تلك الروح البائسة التي وضعت الـي خارج أطوارها

لدرجة أنه يترسخ هنا منتهى الفلسفة ومتتهى شك النساء. بعدها يعود عين الصممت العميق الأول؛ وغالباً صمثن، طريقة في الانغلاق عن الذات، تخلقن عيونهن عن أنفسهن، وتجههد النساء الشابات بأن تظهرن سطحيات وطائشات والأكثر حذاقة تتظاهر بالوقاحة.

غالبآ ما ترى النساء في أزواجهن نوعاً من علامة استفهام موضهوعة

 باختصار، لا تحظى النساء إطلاقاً بما يكفي من الرأنة.

## 72 ـ الأمهات

للحيوانات رأي في الأنثى مخالف لرأي البشر؛ فالأنثى تشكل بالنـي
 الحب الذي نكنه لأطفال العشيقة والطريقة التي نعتادهم عليها . تجل الإناث في أطفالهن إرضاء لحاجة السيطرة لديهن، شُيئاً يفهمنه جيداً، يمكنهن الن الن

 أفضهل استعداداً للخضضوع؛ وكذلك الحَبَل الفكري فإنه ينمي طبع المتأملين، القـريب من الطبع الأمومي: إنهـم أمهات مـكـكرين، يعتبر الذكر عـنـد الحيوانات الجنس الأجمل.

## 73 ـ نظاعة مقدسة

 أن أفعله لهذا الطفل؟ إنه بائس، مشوه، وليس لديه القدرة ليموتال|" فصرخ
 بلياليها، حتى تحفظه في الذاكرة، على هنا النحو لن تنجب إطلا قآ طفلا
 ولقد لام الكثيرون القديس لأنه نصح بشيء فظيع، نصح بقتل الطفل . فأجاب القديس : الكن أليس من الأفظع أن يتركه يعيش؟؟".

## 74 ـ نساء خائبات

لا يحالف النجاح أبداً تلك النساء البائسات اللاتي تظهرن قلقاً وعدم ثقة وتكثرن من الكلام بحضور من يعشقن : لأن ما يفتن الرجال بالتأكيد هو رقة مشوبة بالخمون والتحفظ.

## 75 ـ الجنس الثالث

 بالمقابل فإن امرأة تصيرة بالمقارنة مع المديدات القانا القامة، تبدو لي من جنس
 المرأة القصيرة غير جميلة على الاطلاق.

$$
76 \text { ـ أكبر خطر }
$$


 أصدقاء מالحس المشترك الجيدله يجعلهم كل خلط وهنيان للفكير يشعرون بالذل والاهمانة، لكانت البشرية قد بادت مالجن منذ زمن طويل! يحلق فوقها الجنون دائماً كأسوا خطر، الجنون المنا المستعد دائماً للتفجر ـ أي ما ما معناه
 ومتعة اللامعنى. وليست الحقيقة ولا اليقين ما يشكا لاليكل النقيض لعالم الجنون، بل انه شمول الاعتقاد العام، بكلمة اللاتعسفية في الحكمّ. وأكبر

 أكانت تلك الأثنياء صحيحة أم باطلة. النظام الذا الذهني هذا هوا هو ما حفظ




 الاعتقاد، لأنه ينبغي أن يكون اعتقاداً شاملاّ يثير التقزز عند أكثرهم حذاقة

ـ كما يثير في الوقت عينه رغبات جديدة غير مشبعة. وبالأصل يكفي الإيقاع البطيء اللازم لكل السيرورات المعنوية، خطو السلحفاة هنا، والذي لا رجوع عنه منا، يكفي هذا ليتيح للفنانين والشُعراء أن يعطوا


 أوركسترا ثابتي الجنان ليقودوا إيقاع النمن البطيء، لكي الـي يبقى المؤمنون

 إننا بحاجة أبدية لنحمي أنفسنا! ـ والحال، هناك باك بالتأكيد شيء يقال لصالح الاستثاء بشرط أن لا يريد أن يصير التاعدة.

## 77 ـ الضمير الحيواني المرتاح

 سواء أكان الامر يتعلق بالأوبرا الايطالية (روسيني وييليني مثلاً) الو في ادبا الابي
 Blas الفرنسي)، إلا أنه لا يكدرني أكثر مما يكدرني الابتذال الذي نليا
 الأقدمين: إلى ما يرجع ذلك؟ أيعود ذلك إلى أنه ليس هناك الك من خنجل؟ لأن الابتذال في الموسيقى والرواية يظهر بكل الثقة واليقين التي يظهر فيها النييل والأنيس والشنوف؟ الللحيوان حقوقه كما للانسان نهو يستطيع بالتالتي أن يتحرك بحرية توازي خريتك، يا قريبي العزيز! وأنت بنفسك، وبالرغي

 أنه يتميز عنه بكونه، يعبر عن الحاجة الكبرى والاشباع الأكيد، ويشكل

 فهو ليس شعبياً ولم يكن كذلك على الاطلاق. القناع نتط كان شعبياً ويبقى كذلك! أن يُصرف كل ذلك التنكر ني الاننام وفي الايقاع، في الفقر وفي

دعابات أوزان هذه الأوبراتا ماذا يمكننا أن نفهـم من ذلك إذا لم نفقه

 لذوي الطبع النادر والنبيل منه لذوي الطبع المبتذل. بالمقابل فإني أشعر



 بسببنا إلى الانحدار نسبياً .

## 78 ـ أسباب للاقرار بالفضل

لقد كان الفنانون، وبالأخص فنانو المسرح هـم اللذين أعطوا الناس عيوناّ وآذاناً ليروا وليسمعوا ببعض اللذة من من هو الواحد منا منا وما الذي يعيشه وماذا يريد كل واحل منا وا





 يستحق التقدير عينه ذلك الدين الذي يأمر بالفحص بعلد
 أبعاداً أبدية حول الإنسان، فإنه يعلم الرجال ألن أن ينظروا من بعيل إلى ذاتهم كما لو كانوا شيئاً ماضي وكلي.

## 79 ـ ستر ما ينقص

أرى هنا شاعراً يمارس أشد تأثير لسحره، شأنه في ذلك شأن الكه الكثير
 أنه يدين بمـجله وتفوقه إلى هنا النقص الأخير أكثر مما يعود إلى قوته

الدفاقة . لا تعبر مؤلفاته على الاطلاق عما كان يريد أن يعبر عنه، عما كان

 روحه، يغرف منها بلاغته الحجيبة. بفضلها يرفع من الِا يستمع اليه إلى أعلى إلى
 لم يصل اليه الحاضرون من قبل : وقد تحولوا بأنفسهم الـى شعراء ماء مبصرين فإنهم يخصصصون لمؤلف سعادتهم إعجاباً كما لو كان قد قد قانم حقائقه المقدسة، كما لو أنه قل رأى بعينه وكاشفهم برؤيته. يستفيل مـجله من واقع أنه لم يبلغ هدفه بالفعل.

## 80 - فن وطبيعة

كان اليونانيون (الاثينيون على الأقل) يحبون أن يسمعوا الكـلام



 التعبير فبطريقة ملتبسة وغير عقلانية، تخجل من ذاتها الما والحاله، فإننا ويفضل اليونانيين قد اعتدنا نقيض ـ الطبيعة هنا في المأساة، كما اعتدنا ،



 يزال قادراً على انختيار كلماته، وأن يجد العان العلل، وأن يأنذا المان المواقف البليغة وان يُظهِرَ بالاجمال ذكاء بيّن في اللحظة التي تجاور فيها الحيار الحيا المهاوي،
 بالكلام النبيل . ربما كان هـا مال الانـا مالحراف عن الطبيعة أمتع غذاء لغنرور الانسان: إنه في كل حال ما يـجعلنا نحا الطبيعة، بصفته تواطئ نبيل ويطولي. وبحق يلام الشاع الـاعر المأساوي لأنه لا يحول كل مادته إلى حجج وكلمات ولأنه يحتفظ باستمرار ببقية من الصمت

كذخيرة: نستاء منه كما نستاء من الملحن الذي لا يعرف أن يجد نغماً ليعبر في الأوبرا عن لحظات العشق الحادة، إلا أن يستعيض عن النغنم بتلجالج



 الممثل كل تمثئل إيمائي وكل سهولة في الحركيكة، ويحولونونه إلى قناع،

 ذلك، فلقد استخلدموا كافة الوسائل ليقاوموا الفعل الأولي للصورد التي تثير الـخوف والشفقة: لأنهم لم يكونوا يسعون وراء الـخوف ولا ولا وراء الشفقة
 يضرب بشكل صـحيح عندما تكلم عن الغاية النهائية للمأساة اليونانية! لنتفحص من وجهة النظر هذه كل المأساويين اليونانيين، فما اللئي كان يـير


 البدعة! يختلف الأمر كلياً في الأوبرا الجدية : يصر أساتذتها الكا الكبار على
 أحياناً: إن الحالة يجب أن تفسر نفسها بنفسها بشكل كلي، قلما بـا يـهم الكلام: لذلك يعتقدون كلهم بأنهم قلد تسلوا جيداً بالكلمات .
 يتملكهم بما يخصى الكلام: لو كان لروسيني قليل من الوقاحة، لكالهان الها جعل


 نحب أن نذهب لسماع الاوبرا! حتى recitativo secco نفسه لا لا يجب فـرمهمه في العمق على أنه نصن : لقد وضت هنا هنا النوع من نصف ـ الموسيقى ليعطي بعض الراحة لأذن الايطالي، يسترخي فيها من سماع الألحان (التي تشكل

أسمى متعة وبالتالي أتعب ما في هذا الفن) ولشيء آخر أيضاً : توليد عدم


 قلب معرفة كلمات وموسيقى مؤلناته فبل تقديمها : ـ م هذا ما ما يتراءي لي لي، لأنا من دون ذلك نخاطر بأن لا نسمع لا كلمات ولا موسيقى.

## 81 ـ الذوق الهيليني

 افيجني Iphigenie - (فنهو لا يبرهن على شيءإليال" وبالطبع لم يكن اليونانيانيون بعيدين عن هذا الرأي؟ نعند سوثوكل، على الأقل، كل شيء مبرهناً.

82
يدفع اليونانيون في كل أفكارهم المنطق والبساطة حتى أتصى حدا

 مناقضة، ولا يتحملون عقلية المنطق الا عندما يكشف وبنـينطورات صغيرة مناقضة عن لطافته واجتماعية نفسية لذاته: يبدو المنطق للفرنسيسين لازماً
 خالصاً وعلى انفراد. في المجتمع الراقي عليك ألاًّ ترغب في أن الن تكون المالك الوحيد للحتق كمأ يريد المنطق الصّافي تماماماً: من منا منذا المقدار
 اليونانيين متطورآ كما كآن ولا يزال عند الفرنسيين!
 للأسفا ما من أحد يصدق ما أقوله مع اني احتفظ بقلبي بأفكار كيرة من
 الثرثارين.

## 83 - ترجمات

يمكن الحكم على درجة الحس التاريخخي لمرسلة ما تبعاً للطريقة التيا التي
تترجم فيها الأزمنة الغابرة والكتب القديمة والتي تستى فيها فيها إلى تمثلها لـيا فالفرنسيون أيام كورناي Corneille، لا بل فرنسيو الثورة استحوذورا على التراث الروماني بطريقة لم نعد نـجرؤ عليها اليوم ـ بفضل تـرئ تطور حِسِّنا
 سذاجة في آن معاً وضعوا أيديهم على كل ما كا كان متميزآ وسامياً في التران الترأ


 (شعراء من نفس معيار تيوقريط، إذا كان لنا أن نحكمم): دون اهتار اهتمام بأن يكون المبدع المعني هنا قد عاش هذا الأمر أو ذاك الك وانه قد أشار اليه في في
 تسبق الحس التاريخي؛ فبصفتهم شعراء كانوا يحتقرون الاسماء واء والأشياء
 ويهرعون إلى استبداله بحاضر روماني، كانوا يظهرون وكأنهـم يقولون لنا : ألنا




 التاريخي: كانوا يضيفون إليه تلميحهم للحاضر، وبمحوهمه، في البدء، إسم المؤلف ليضنحوا إسمهم الخاص مكانه ـ ليس إطلاقاً بفكرة النهبه، لا بل بل ببراءة ضمير كاملة imperium Romanum.

## 84 - في أصل الشعر

 الاخحلاق الغريزية، يحللون كالتالي : النقبل ان المنفعة قد كُرِمت على مر العصور كأسمى إله، فمن أين جاء الشعر؟ هذا الايقاع للكالام، الذي يزيد

في غموضه بدلاَ من أن يوضحه ودون أن يسهل التواصل، ومع ذلك فقد
 والبرية تهفتكم، أنتم بالضبط أيها النفعيون! إن الميل للتحرر من المنفعة




 ويلون الأفكار مجلدداً ويجعلها أشد غموضاً وأشد غرابة، وأشد بعداً : لا شك بأنه كان يتم الخضوع لمنفعة خرافيةا

 بواسطة تيك ـ تاكـ الايقاع أن نوصل السمع إلى البعيد البعيد، فكان يبان الـيدو
 قبل ذلك إلى إلتماس مكاسب من هنه السيطرة الأولية التي كان الانيانسان يخضع لها عند سماع الموسيقى، فالايقاع إكراه يولد رغبة لا تقاوم في
 تتبعه، وريما أيضاً روح الآلهةا كان يُخلص إلى ذلك: فكان فكانت تتم بالتالي
 الموسيقى ترمى حول عنقهم كأنشوطة سحرية. كان هنا هناك أيضاً فكرة أشد غرابة: ربما كانت أكثير ما ساهم في تكوين الشعر . يظظهر لنا الشعر مع
 الفلاسفة كان يعزى للموسيقى، وبالتحديد للايقاع الموسيقي، بملكا ريلكة تفريغ
 التوتر الطبيعي للروح توازنه الطبيعي، عندها يجدر الرقص تبعاً لايقاع
 فتنة ، وسكن امبدوقل Empédocle متجنوناً جائحاً، ودامون Damon طهر روح عاشت أضناه الحب؛ نفس علاج الروح هذا كان يطان يطبق أيضاً على الآلّهة التي تهتاج وتحقد فجأة، بمفاقمة هليان الآلهة في البدء وتفجر

أهوائهم أي بجعلهم الإله الحانتق مجنوناً، وبجعل الآلهة التي تتوق إلى

 وتترك البشر في أمان، تعني Melos ميلو، تبعاً لـجذر الكلمة وسيلة
 اللاحق. وليس الغناء الديني فقط ما ينترض أن للايقاع قدرة سحرية؛ فغناء أقدم الأزمنة الغابرة الدنيوي يفترض أن للحركة الايقاعياعية كغرف الماء الماء
 تكون نشيطة في هنه العمليات، يطوعها ويأسرها ويجعلها أدوات في الي خلد اليمة
 بالحاجة إلى مساندة الأرواح: تبدو الرقيات والتعويذات السحرية أشكانالًا

 للايقاع أيضاً ضرورته . يعني التنبؤ قديماً (تبعاً للفظ اليوناني كما ييدو لي):


 الصيغة هي من تأليف أبولون، الذي يمكنه بصفته اله الايقاع أن يكر يكبل
 البشرية القديم اللذي يؤمن بالخرافات؟ فهو يتيح القيام بكل شيء شيء: يعزي

 وليس فتط الروح بل أيضاً روح أشد الشياطين انحرافاً، بدون إيقاع كنا لا لا لا
 فختّى اليوم أيضاً، ورغم آلاف السنين من الصراع لمقاومة هذه الخرافة الافة ،


 اليقين يرجعون إلى الحكم الشُعرية ليُددوا من قوة وصدق أفكارهم؟ -

ومع ذلك أليس من الخطر على الحقيقة أن تلقى رضى شاعر بدلاًّ من معارضته؟ لأنه وكما قال هوميروس اإن الشعراء لكاذبون كبار . .

## 85 ـ الخير والجمال

 كافة المواقف، كافة الأثياء التي يفترض أنها تما تانح الانسان وسيان وسيلة للشعور
 الأثياء المواقف المشتارة، والتي تعتبر قيمتها أكيدة بالنسبة إلى سعادة الانسان ولا مـجال للشك فيها، تشكل موضوع عمل الفنانين: لا لا ينفك الفنانون يترصدون اكتشافها ليجعلوا منها مادة للفن. ألعني ألنيا أنهم من دون ألان أن يكونوا بأنفسهم من يثمن السعادة والانسان السعيد فإنهـم يجدّون في أثيا المثمنين الحصريينر، بأشد الحشرية وأشد رغبة في استغلالال تثميناتهمر. وهكذا وكونهم يملكون بالاضانة إلى تلة صبرهم حنجرة المبشر الكمبر الكبيرة

 قلت سابقاً، ليس الا خطأ: : فإنهم لم يكونوا الا الا الأسرع ومن تكلم بصوت الاني أعلى من المثيمنين الحققيقيين. ـ لكن من هم هؤلاء المثمثمنون الحقيقيون؟ إنهم الأغنياء والمتعطلون.

## 86 - في المسرح

يوم آخر منحني مشاعر ترية وسامية. وإذا كان بإمكاني أن أحصل في في المي مساء هذا اليوم على موسيقى وفن، ، فإني أعرف جيداً أي نيز منا من الموسيقى
 يسكر المستمع ويزوده بجهلد وللحظة بمشاعر سامية وتوية؛ لتلك الأكرواح العادية من البشر الذين في المساء، وبدلاّلا من أن يشبهوا الظافرين عليا على عربات النصر يبدون كالبغال المحخبولة من وقع سياط الحياة المتواترة. هل
 منبهات قادرة على جلب النشوة وضربات سياط المثلو؟ وكما أن لديهم خمرهم، فهم يملكون أيضاً (متحمسيهم"، ولكن بماذا يهمني شرابهم

ونشوتهم! هل يحتاج المتحمس إلى خمر؟ إنه على العكس، ينظر باشمئزاز إلى الوسيلة والوسيط الذي يفترض فيهما أن يجلبا لهؤلاء البشر مفعولاّ من
 للخلد، وأفكار متكبرة قبل أن يخلد إلى حجره؟ نظارات سميكة على عينيه التعبتين والمكفوفتين؟ بشر بالـا لا تشكل الـيل الحياة
 لينظروا إلى كائنات من عالم آخر ، الحياة بالنسا بالنسبة اليهم أكثر من مجرد






 ومانفرو بماذا سيهمـه فاوست ومانفرو المسرحبا ولسوف يتساء الماء لماذا

 النشوة! وان تستعمل تلك لنعطيهم هلذه! ان نـجعل فن المس المسرح والموسيقى مدخنة للحشيش ولمضضغ التنبل bétel للاوروبيين! ان من سيحكي عن التاريخ الكامل للمخدرات! . . . انه تقريباً كل تاريخ (الثقافةله، وما يقال له الثقافة

العالية!

## 87 ـ ـفي غرور الفنانين





 تفوق براعته براعة الآخرين في الحثور على النغمات الـخاصة بالأرواح

المعذبة، المقموعة، الشهيدة، وحتى في إعطاء لغة للحيوانات البكماء الـاء. لا
 متعة عابرة ونهائية. يعرف النغمات الـيات السرية والقلقة الـخاصة بمنتصف ليال اليال الروح حيث تتفستخ العلة والمعلول، حيث يمكن لشيء الـئ ما أن يولد من العدم في كل لحظة : ينجح أكثر من أي شخص الم آخر في الخر النرف من أعماق

 يعرف سأم الروح التي تنسحب ولم تعد تعرف لا القفز ولا التحليق ، ولا حتى المشي : يجفل "نظره لمرأى الألم المستتر، للمعرفرفة التي لا لا لا يمكن










 ذلك: فهو مفرط الغرور حتى يعرف به.

## 88 ـ في جلية الحقيقة

آخذ الحقيقة على مححمل الجد! كم تختلف الطرق التي الـي يفهم بها بالها البشر



 العميق قد مسه، وبأنه جدير بالاعجاب كونه وهو الفنان قد برهن عن أشد

حاجة جدية إلى نقيض الظاهر . على مذا النحو يمكن لأحد ما لشعوره
 بها في ميدان المعرفة. ألا يكثفنا دائمأ ما نأخلذه بجدية! إنه يكشّف أين نضع ثقلنا وفي أي مجال ينتصنا .

## 89 ـ الآن وفيما مضى


 الفنية على جادة الاحتفالات البشرية الكبيرة باعتبارها دلا دلاتلات وآثار تذكارية
 بعيداً عن الآلام البشرية الكبيرة، الكائنات المسكينة والمنهكة والمريضة ، لمنحهم نشوة صغيرة، جنون صنير المير المرا

90 ـ أنوار وظلال
تختلف الكتب وتحريرها تبعاً للمفكرين: :نوار واحد ركز في كي كتابه كل
 فتمثله: الآَخر لا يعطي الا الظّلال، إلا الصور المنعكسة بالرمادي والأسود، لما شُيد بالعشية في روهه.

## 91

نعرف أن الثيري Alfieri قد كذب كثيراً، عندما روى حياته لمعاصريه المنذهلين. لقد كان يكذب بفضيلة هذا الاستبداد الذي الذي استخلديمه على نفسه، هذا الاستبداد نفسه الذي يظهر مثلاً في النمط الذي الذي ابتلع فيه لغة خاصة وفي استبداده بنغسه إلى أن صار شاعراً: ـ ـلقد انتهى إلى أن يكتشفـ
 كلفه، من دون شكك، الكثير من الآلام. لا أمنح ثقة ألوا أكبر لسيرة ذاتية لأنالاطون، ولا لروسو أو لـ لـ Vita nuova لدانتي.

## 92 - نثر وشعر

علينا أن لا نسسى أن كبار أساتذة النثر كانوا بشكّل شبّه دائم شعراء



 عليها أن تدفع بالآلهة اللطيفة إلى يأس لطيف: غالبيا تقارب، تصالح، ثم ارتداد فجائي وقهتهة وضحكات إن الثنر ستارآ ليسطع نور فج في اللحظُّة نفسها التي تتمتع فيها الآلهة بظلالهالها،
 رنع يديها الرقيقتين إلى أذنيها، اللتين لا تقلان رقة عنهمان وعليا وعلى هذا النحو تقوم حرب حاملة آلاف التسليات والتي لا يملك عنها اللا ـلا شع الـوراء، اللنين يقال لهم النثيرون أي فكرة: - كما أن هؤلاء الآنخرين لا يكا يكتبون ويتكلمون إلا بنثرِ سيء. ولما كانت الحرب وانـ والدة كل الأثرياء الجيدة، فإنها أيضاً والدة كل نثر جيد.

لقد كان هناك أربعة رجال رائعين وشسراء حقاّ، توصلوا إلى سيادة
 باستثناء غوته الذي يطالب به بحق القرن الذي شكا لـيكله كإبن له، لا أرى غير
 Malph Waldo Emerson Mérimée لاندر Walter Savage Landor مؤلف Imaginary Conversations. جلديرين بأن يسموا أساتذة الثنر.

## 93 ـ لكن أنت، لماذا تكتب إذن؟



 ويينيني: فالكتابة ضرورة بالنسبة لي. إشمئز من الكلام عنها حتى بالرمز .

Bــ ولكن لماذا تكتب إذن؟ A للاسف: يا عزيزي. بيني وبينك، لأنني لم

 حسناّ، حسناً.

## 94

تلك الكلمات الحادة والجريئة حول الأخلاق، والتي التي كان فونتنل يسجلها في (احوارات الأموات" الـخاللدة كان عصره يعتبرها مفارقات، وجناس لتلاعب قابل لأن يكون مكفولاً، حتى أن أن أسمى حـكام


 ثولتير Voltaire وهلفيثيوس Hélvétius. فنحن نرفع مؤلفها بشكل الـألا إرادي إلى مصطاف أعلى بكثير من مصاف العقول التي كانا يتصورانها ... . بحق؟ بدون حق؟

## 95 ـ شونفور Chamfort

أن يكون خبيراً بالبشر وبالجماهير، كشونفور Chamfort، قد نحى







 هيئة (رجل عجوز") في كنف الحكم القديم. فصار فريسة لمشاعر قوية عنيفة الِّا
 أنه كان قد أهمل انتقامه. لو أن شونفور قد بقي فيلسوفاًّ بأكثر من درجةً

واحدة، لكانت الثورة فد خسرت عقلها، حدتها المأساوية ومهمها زهـا الأشد لوعة: لكانت قد اعتبرت كحادث أكثر حمقاً بكثير ولم تكن قد قد

 ميرابو Mirabeau كان ينظر الى شونفور كمن ينظر إلى أنا أعلى وأنضّ
 يتجاوز من بعيد عظمة أوائل رجال الدولة ويتلة العظام في الأمس واليوم، أليس
 رساثل ميرابوا وشونفوا







 أن يصير من البرونز" . إنها بالطبع ليست كلمات فرنسي محتضر .

## 96

من بين هذين الخطيبين لا يتوصل أحدهما إلى التعبير عن دوافع
 تصل إلى دماغه لتجبر ذكاهه العالي على التجلي الطريقة عينها : فإذا كان يسعى من حين لآخر بماليا باليا لاعدة الهوى إلى عرض


 المفاجئة. برودته ولهجته التي تبعدك نجأة عنه وتجعلك تشك فيما فيما تسمع، وفي هدق هواه. هذا الهوى الذي يغمر فجأة عقله؛ ربما لأن هواه أقوى

من هوى الأول. إلا أنه يصل إلى مستوى مقدرته عندما يقـاوم الفوران
 عقله بكامله من مخبأه؛ عقل منطقي ساخر، مداعب، بيد أنه رهيب. 97 ـ في هذر الحُتَّاب
ثمة هنر نتيجة للغضبب يكثر عند لوثر وحتى عند شوبنهور . تغذيه مؤونة وفيرة من صيغ المفاهيم المجردة ، كما عند كنط
 المخاتلين : وهو ربما يستدعي إسمين لمن يقرأون كتابات عصرنا . ألا وهنر لمجرد لذة الكلمات الخاصاصة وصيغ البلاغة، وهو ليس بنا ونادر عنا عند وهذر لمجرد لنة الضجيج وبلبلة المشاعر مثلاً: عند كارليل Carlyle.

## 98


 بطله. فله كرس أفضل مآسيه ـ التي لا يزال يشار اليها بعنوان الـان خاطئ ــ ـله
 موضوعها الحقيقي! هنا تهون كل تضسحية مهما عظمتا علا منا من أجلها عليا عليا أن



 بروتس Brutus: إن هنه المكانة، وهذه المكانة فقط هي التي بامكانها النـا أن تمنح إشكال بروتس النسب الرهيبة وتمنحه بالتالي، قوة الروح الضرورية لحل العقدة! أو هل كانت الحرية السياسية بحت هي ما ما يدفع الشاعر إلى مشاطرة بروتس مشاعر الذنب والهوى؟ أو لم تكن الـر الحرية السياسية رمزاً
 غامض، في مغامرة سرية خاضتها روح الشاعر ولا يريد أن يتكلم عنها إلا بالاشارات؟ ما هي كآبة هـاملت بالمقارنة مع كآبة بروتس! - هل كان

شكسبير قد جرب الأولى بمقدار تجربته للثانيةّ؟ هل عرف هو أيضاً ساعاته


 وبالسخط. هنا ها ما تشهـد عليه مأساته. لقد أظهر في المرتين شا ماعرآ يصب
 الشاعر داخحلاً خشبة المسرح، ولع، مؤثر لجوج، كما مي عادة الشُعراء،


 هذا الكلام إلى روح الشاعر الذي تخيله.

## 99 - مريدي شوينهور

نلحظ بانتظام عند معاشرة الأمم المتحضرة للبرابرة، ان الحضاريارة

 يكتسب صيغة من القيم الحقيتية للحضارة العليا: يمكنـنا أيضاً أن نلا الـط
 تنتصب أمام أعيننا بطريقة أشد نفاذاً وأشد رمزية وبالتالي ألقل بداهـة من

 برابرة بالمقارنة مح ثقافته الحالية، بقلدر يكفي ليفتنوا ويسحروا به بطريقة
 إلى الوضوح وإلى الصواب والتي تجعله يبلو انكليزيا" أكثر منه ألمانياً؟ أم
 والتي أجبرته حتي في كتاباته، على أن يتاقض مِ مِ ذاته من دون تون توقف وفي
 لأنه كان نقياً في ذلك نقاء لم يصل اليه أي فيلسوف ألماني الماني حتى الآّن، لدرجة أنه عاش ومات (فولترياًاه. أم هل هي ملاهبه الحاللة في عقلانية

الحدس، في أسبقية قانون السببية، في العقل كوسيلة، وفي لا - حرية الارادة؟ - .

لا ، لا شيء من هذا يفتن، ولا يتم الشُعور به على أنه فاتن: بل بل
 ويفسدها الطموح الباطل بأن يكون من يحهل لغز الكون؛ بلي بل عقيدة الالارادة

 كل كائن وحتى في أدنى الكائنات، كاملة وغير قابلة للقسمة، كتمام كل ما
 الفرد (اكلل الأسود ليست في الاججمال إلا أسلاً واحدآل) . (ليس تعدد الافراد إلا ظاهرآّا، كما أن التطور ليس إلا ظاهراіً: ينعت شوبنهور مذهب لا لامارك






 هذا النوع وأخرى تشبهاها للفيلسوف هي ما يتم تين تبنيه في المقام الأون
 تتطلب تمريناً طويلا". لكن لن نتكلم هنا إلا عن أشهر الشوبنهوريين ممن لا لا



 في شخصياته العقيدة الشوبنهورية، ويدأ يصوغ نفسه بمفاهيم (إلادادةل)
 شوبنهور إلا ما هو ثاغنري حصرآ في أبطال ثاغنر - أقصد بذلك براءتهم

في أسمى حبهم لذاتهمب، إيمانهم في أن الهوى العظيم هو الخير في ذاتها

 لينتسب إلى فلاسفة آخرين بدلاّا من شوبنهور وحده : لقد جعله السحر اللـي


 الطموح الأملى بأن يكون الند والمكمل للمعرفة والعلم البشريين، لم الم يفتن
 كاغليوسترو: كلا، ، فوضعيات وأهواء الفلاسفة تمارس أيضاً سحرها علا على الـي

 الصمت عن أن أسلوب ثاغنر نفسه يشكو من تلـو تلك الأورام والتروح التي



 اليهود من أوجد المسيحية؟ شوبنهورية، مرة أخرىى، محاولة الئر ثاغنر اعتبار المسيحية كحبة طائشة من البوذية، وتحضير أوروبا لمرحلة بورية الموية، بواسطة تقارب مؤقت مع الصييغ والمشاعر المسيحية ـ الكاثوليكية. شوبنهوري أيضاً، وعظ ثاغنر في الشفقة، في التعامل مع الحيوانات ڤولتير، كما نعلم، سباققاً على شوبنهور، بمقدار ما كا كان شأنه في ذلك شألك شأن



 ملتحق، ولا تصيب فنه بأي أذى. لا نجيد كثيراً الامتناع عن ملامة فنا فلان لتنكر ظرفي، قد يكون سيئاً جدأ وكثير الادعاء، علينا أن لا نا نـسى أل أل أعزاينا الفنانين، يلعبون دائماً ملهاة ما. وانه لا يمكنهم ألا يقوموا بذلك،

فبدونه لا يمكنهم على مر الأيام أن يتحملوا الوجود. لنبقى أوفياء لثاغنر
 وأصيل، لنسمح له بمزاجه وبتشنجاته الفكرية، ولنقيّم بانصاف الأغذية والحاجات الفريدة التي يحق لفنه المطالبة بها لكي يحيا ويكبر قليل الأهمية بأن يكون قد أخطأ غالباً بصفته مفكراً، فلا العدالة الة ولا الها الصبر شغله الشاغل. ليكفي أنه كان لحياته حق، وأنه وأنه لا يزال لها ونا هنا ونا الحق










100 ـ تعلم التكريم
على الناس أن يتلمووا التكريم بمقدار ما عليهم أن يتعلموا الا الاحتقار .
 خرق وبؤس هذا الحشد في إقراره بالجميل، أسوأ من ذلك ما ما أندر أن يت الثـي

 إلا أن يتنحنح، ويضيع كالامه في السعال. يكاد يكوني

 في أعماقهم بالاهانة وبالخوف من أن يكونوا قد ضيعوا استوا النقلاليتهم فلا
 عديدة حتى يتم التوصل إلى ميثاق للإقرار بالجميل، قبل أن تأتي اللحظة

المتتأخرة التي يكون فيها قد نفذ إلى الاقرار بالجميل نوع من الـن الذكاء والعبقرية. في تلك اللحظة أيضاً سنجد عادة أحداً ما مقدراً له أن يكون
 لما راكمه أسلافه شيئاً فشيئاً، ككنز لكّل ما هو سام وممتاز .

$$
101 \text { ـ ثولتير }
$$

في كل مكان وجدت فيه حياة بلاط، فرضت هنـ هنه الـحياة قانون اللغة النبيلة، وبهذه الحيثية فرضت أيضاً الأسلوب على كل الان الذين يكتبون. إلا

 بالمهنة بافراط؛ لهنا فإنه في كل البلاد التي سيطرت فيه الانيا ثقافة البلاط يعتبر استخدلام التعابير التقنية انتـهاكاًاً للاسلوبا
 ڤولتير بنفسه قد أفرط في احتراسه وكان حان حازماً في هذا الشأن (مثلاٌ في الحكم الذي يوجهه نحو كتاب البيان شأن فونتنل Fontenelle ومونتيان Montesquieu . ذلك أننا تد تحررنا كلنا اليوم من ذوق البلاط، بينما يمثل ثولتير تعبيره الأشد كمالاًا

## 102 ـ كلمة لعلماء اللغة

إن التأكيد الدائم بأن هناك كتب قيمة وملكية للدرجة أن أجيالآ من

 فهو يفترض دائماً وجود هؤلاء الرجال النوا النادرين (مع أنه لا يتم تمييزه هم في




 Delphinorum (في خدمة الدلافين).

## 103 ـ في الموسيقى الألمانية

إن الموسيقى الألمانية اليوم، أكثر من أي موسيقى أخرى، الماني هي الموسيقى الأوروبية بحصر المعنى لأنها الوحيدة التي بيّنت الانتقلاب النيّ الني لحق بأوروبا من جراء الثورة. وحدهم المؤلفون الألمان يعرنورن أن يعبروا
 يحتاج إلى أن يكون قوياً بافراط ليفعل فعله. بينينما لا تعرف الألون الوبرا الايطالية مثلا"، سوى كورس الخدم أو كورس الجنودد، وتجهل كورس
 كل ما هو نبيل وبالأخص في الذهنية واللياقة بصفتههما تعبير عن مجتمع واثن بنفسه وبعادات البلاط القديمة، وبالفروسية. إنها ليست موسيقى (المغني أمام الباب" والتي تقع موقعاً حسناً عند מالقاعةها أيضاً وبالأخصى

 الندم: نقط عند التقاء الظرف مع الوداعة، الشقيقة اللظظة للطلاوة يبدأ








 (الرجل غير المروض" هكذا كان غوته نفسه يشعر به ويعرّفه، غوته الوته الألماني

 اللذي يتنامى أكثt فأكثر عندمـ ليس إلا للثورة، وفي الواقع يؤكد اللحن على لنة صريحة لحكم الثاعدة وعلى نفور لكل ما هو غير مكتمل وغير متشكل وعبثي، ندرك فيه صدى نظام حقائق

أوروبية قديمة واغراءً قادراً على إعادتنا إلى ذلك النظام.

## 104 - في نبرة اللغة الألمانية



 وبالأخصى في مراسالاتهم واجراءاءاتهم الرسمية ووصياتهمه، واثشياء أخرى من النوع عينه. إن الكتابة بأسلوب المستشارية يعني الكتابة ونق ذهنية البلاط والحكومة ـ ـوكان في ذلك تمييرِاً عن المانية النّوام المتبادلة في الما المدينة
 تبادل الككام كما يكتب - وعلى هذا الحو صار يُجلّ في إلظهار التمييز في تشكيل واختيار الكلمأت وصياغة الجمل لينتهي الأمر إلى النبرة إيضاًا : فكانت نبرة الكالام تصطنع على نبرة البلاط. وعار هنا الـيا التصنع طبيية ثانية. ربما لم يحصل أي أمر مماثل في أي مكان آلخر : سيطرة الآسلوب على النى
 الحامة، متحررة من فروقات اللهجات الـوات المحلية. أعتقد أن لهـجة اللغة الألمانية في مرحلة العصور الرسطى وحتى فيما بعد ذلك، كانتان في العمتق

 والايطالية والاسبانية، وبالتحديد من قبل النبالة الألمانية (والنمساوية) التي لم يكن بامكانها على الاطلاق أن تكتني باللغة الأم. إلا أنه على الرغم من هذا النوع من التمرين، احتغظت الألمانية بصوت مبتذل الانلا لا تستطيع أذنا مونتاني أو حتى راسين Racine أن تتحمله؛ وحتى اليوم لا تزال اللئلغة

 ذات العادات الفظة. والحال نإني ألحط أنه يتتثر في الوقت الحاضير وسط المعجبيين القدامى بالمستشاريات ميل مماثل للتمييز في النبرة وان الألمانمان
 تصير خطرآ حقيقياً على اللغة الألمانية ـ لأنه عبثاً نبحث في أوروبا عن

أصوات أشد كرهاً من ذلك. ثمة شيء مزدر، بارد ولا مبال ومتوانٍ في
 من التمييز في أصوات موظفي ومعلمي ونساء وتجار جيل الشيل الشباب؛ حتى الـاب


 بالاعجاب والذي على كل الألمان أن يأخلوه مثلاً (بما في ذلك الاساتلانـة
 مباشرة أقل الأشخاص تواضع الألأ في أورويا القديمة وأكثرهـم تجرداً من الذوق، كل ذلك في غفلة تامة عنه من دون أي شكا


 يكفي أن نعير آذاننا للأوامر التي تلف الآن المدن المدن الألمانية بصراخ حقيقي، والتمارين التي تقام أمام أبواب كل المر الملدن: أي عنجهية أي هيجان للسان المانطة،

 ينتهوا كونهم منجذبون إلى عسكرة كلامهـم، إلى الكتا الكتابة بالطريقة العسكرية عينها أيضاً . لأن اعتياد بعض الأصوات ينفل عميقاً في الطبع : فنحصل عن

 فيما يكتب اليوم في ألمانيا . لكن هناك نقطة لا أجيد أفضل منا منها : إل الظاهرات الألمانية التي يتلقى الحخارج صداهـا ، ليست من وحي الموسيتى الما
 كل خطاب لرجل الدولة الألمانية الأول ثمة لهجة، حتى عنى عندما تسمع من
 إلا أن الألمان يتحملونها - إنهم يتحملون أنفسهم.

## 105 ـ الألمان بصفتهم فنانين

عندما يحدث أن يقع الألماني بحق فريسة للهوى، (وليس فقط كما
 يتصرف، من دون أن يعير أي انتباه لسلوكه. والححقيقة تجبرني علي القول



 استكشـاف الارتفاع الذي يقبل فيه الـجمال أن يخلفق ستحره حتى على الانى

 عالم أفضل ، على الأقل، عالم أرشق وأشد جنوبية وأشمسى ولا ولا تشهد
 الدببة التعساء المسكونين بروح الـحوريات وآلهة النابات السرية، وحتى أحياناً بآلهة أشد سمواً.

$$
106 \text { ـ الموسيقى التي تشفع }
$$

قال أحد المجددين لتلميذه: رأتحرَّق لأجد معلماً في فن الأهوا


 "تريد أن يتم اعتبارك غير قابل للدحض؟" فألجاب المجلدد : پأحب أن أرى البذرة تصير شجرة، ولكي تصير عقيدة ما شـجرة يجبب تصليديقها في البده ان تعتبر غير قابلة للدحضض الشُجرة لكي تكشف نوع بذرتها وقوتها؛ فإذا انكسرت فإنها

 واعتبرها قوية لدرجة أني أجرؤ على قول كل ما يعتمل في قلبي ضدها ولا ولا


تلميذ أفضل. ولكنهم أخطر التلاميذ، وثمة عقائد كثيرة لا تحتملهم أبداً !|. .
107 ـ أقصى اعتراف لنا بجميل العلم
لو لم نكن قد ارتضينا بالفنون واخترعنا هذا النمط من عبادة الثا الغلط فإنه لم يكن في مقدورنا أن نتحمل الملكة التي يجلبيها لنـبا لنا العلم الآن في
 الفكري والمحسوس. قد يكون الاشمئزاز والانتحار من نتائج النزاهواهة . والحال فإنه يقابل نزاهتنا قوة توازنها تساعد علي تجنب هِّ هذه العواقب: الفن بصفته رضى بالظاهر . إنـا لا نمنع نظرنا دائماً من أن يدوِّ أو أو ينهي ما
 الصيرورة، بل نعتقد أننا نحمل آلهة ونبدو فخورين وطفوليّلين في إسدائنا هذه الخدمة لها . يمكننا تحمل الوجود بصفته ظاهرئرة جمالية الية، وبفضل الفن أعطيت لنا العين واليد وناصة الضمير المرتاح لكي نستطيع أن نتحول إلى الى
 يسمح لنا بأن نظظر إلى ذاتنا من أعلى وأن نضحك من من أنفسنا أو أن أن نبكي عليها: علينا أن نكتشف البطل والمهرج المتختئان في هوانا المعرفي، علينا أن نتمتع من وقت لآخر، بجنوننا لنتابع التمتع بحكمتينا! - وبالضا لضبط لأنـا

 نحتاج لكل الفن النزق المنسدل والراقص والساخر والطفولي والصانيا حتى لا نضيع تلك الحرية التي تضعنا أعلى من كل الأثشياء والتي يفرضها مثالنا علينا. سيكون انتكاساً جِيداً لنا لو سقطنا كلياً في الأخلاتلاق، بفعل
 ونزاعات الفضيلة. علينا أن نكون قادرين أيضاً على أن نمكث أعلى أعلى من الأخلاق: وليس نقط أن نمكث بالصابابة القلقة لذلك الني الني يخشى أن أن ينزلق في كل لحظة ويقع، بل ان نحلق ونلق ونلعب فوقها، كيف يمكنتنا أن نحرم أنفسنا من الفن والجنون؟ وطالما يتملككم خَجل من ذاتكم لن تكونوا من أهلنا !

## كتاب ثالث

108 ـ صراعات جديدة
مات بوذا، إلا أنهم استمروا ولقرون طويلة يعرضون ظله في كهف؛ ظل عظيم ومتخيف. مات الله، ولكن من طبيعة البشر أنه وربما لآلاف السنين سيبقى هناك كهوف تعرض ظله. ونحن بدورنا! علينا أن نتضي على ظله أيضاًا

$$
109 \text { ـ تـحلير }
$$

لنحذر من أن نفكر أن العالم كائن حي، فبأي إتجاه سيمتد؟ ما اللني بإمكانه أن يغذيه؟ كيف يمكنه أن ينمو ويتكاثر؟ إضا وافة إلى أننا بالكاد
 الأرضية، أنمضي اللى أن نجعل منه الأساسي والكوني واني والأبدي، شأنـئنا في


 قبلياً في كل ما يمكن أن نتحنيله شيئاً توازي هيئته كمال الـنركا



 استثناء الإستئناءات ممكناً: التشكل العضوي. وبالمقابل فإن طابع العالم

الاجمالي هو ومنذ الأزل الخواء، وذلك ليس لغياب الضهرورة بل لغياب
 البشرية. من وجهة نظر عقلنا تشكل الضرال الضربات التعيسة القاعدة إلى أقصى
 أبداً عالمه الذي لا يستحق إطلاقاً إسم (الحن"ها . . . وني النهاية، فإنا عبارة
 كيف يمكننا أن نلوم أو نمدح الكل!


 الحفاظ على الذات ولا يملك اندلداع ألات إلطالاقاً: إنه لا يعرف أي قانون.
 أحد يأمر هناك ولا أحد يطيع ولا أحد أحد يتعدى . ما ان ان تعرفوا أنها لا لا يوجد




 من حذرنا ومن جهودنا؟ متى ستتوقف ظالال كل هؤلاء الآلها لهة عن إعمانتا؟ متى سنكون قد توقفنا عن تأليه الطبيعة؟ متى سيسمح لنا لنا بأن نتآلف، الـن نحن الرجال مع الطبيعة الصافية، المكتشفة حديثاً المتحررة حديثاً.

## 110 ـ أهصل المعرفة

خلال فترات جسيمة من الزمن لـم ينجب الفكر إلا أخطاء ظهر أن



 أشياء ومواداً وأجساماً موجودة فعلياً، وإن الشيء هويا ما ما يبدو عليه، وان

مشيتينا حرة، وان ما هو طيب لي هو طيب في ذاته. ولم يُكتشف إلا في

 فكل وظائفه العليا وادراكاته الحسية وكل أحاسيسه تعمل طبقاً للأخطاء
 داخل المعرفة، المعايير التي يقرَّم بواسطتها (الصحيح" واغير الصـير الصحيح"
 درجة حقيقتها ، بل في درجة قلمها، في تمثلها الِا الاشد أو الأقل تقدماً، في
 يكن هناك إطالاقآ من صراع جدي؛


 رجل الحدس الكلي الواحد والشامل في الوقت عينه المتمتع بملكة المئ خاصة
 الحياة؛ إلا أنهم لكي يستطيعوا أن يوكدوا ذلك، كان عليهم أن يتوهمورا

 عنغ الغرائز في الفعل المعرفي، وأن يتصوروا العقل بشكل عام على أنى أنه

 والتملك أو لحاجتهم إلى السيطرة. ان نمواً أكثر رهافة من النزاهة الثا والشك جعل أخيراً مثل مؤلاء الرجال مستحيلون: لقد ظهر أن ان حياتهم وأحكامهم تتعلق باندفاعات تديمة وبأخطاء أساسية تتعلت بالأصل بكل وجود تنمو هذه النزاهة وهذا الشك في كل مكان يبد الوان فيه ممكناً تطبيق مبدأَين متعارضين مع الحياة، لان الاثنين كانا يتنقان مع الاخططاء الأساسية أي ما ما

 للحياة، إلا أنها لا تكون ضارة، بصيفتها تعبير عن غريزة اللعب الفكري

البريء والمرح شأنها شأن كل لعب. شيئاً فشيئاً يمتلئ المَخ البشري بهذا
 بالمقلربة، ليس فقط حس المنفعة واللذة، بل بل كل أنواع الغرائز لعبت دوراع العراً


 الايمان والاقتناع القدرتان الوحيدتانان، بل يصير الفـحصر أيضاً والنفي
 خدمتها؛ وتكتسب نفوذ الشرعي والمكرم والنافع، وفي الأخير نظر وبراءة

 والأخطاء القديمة الأساسية بأن تتصادمان معأ، الواحـدة ضـد الألأنرى




 الحياة وتشكل أول محاولة للرد على هذا السؤال بالتجريبا التجريب: إلى أي حد تحتمل الحقيقة أن تُستوعب؟ هذا هو الو السؤال. وهلذه هي التجربة التي يـجب أن تقام.

## 111 ـ أصل المنطق

من أين ولد المنطق في العقل البشري؟ لا بد أنه ولد من اللامنطق ، الا
 الكائنات، والتي كانت تستدل بطريقة مغايرة للطريقة التي نستدل بها بالـا اليوم؛


 أقل حظٍ ممكن في البقاء على قيد الحياة من ذلك الذي يستنتج مباشرة

الشبيه بين كل أنواع الوقائع المتماثلة. إلا أن الميل المسيطر في اعتبار



 الأشياء وأن لا يُشعر به، كان كلكائنيات التي لا ترى جيداً أسبقية على تلك



 الميل إلى الانصاف، لو لم يكن هذا الميل قد استحث بلا بطريقة قوية للغاية. توافق سيرورة الأفكار والاستنتاجات المات المنطقية في عقلنا الحالي سيروروة
 في الوقت الحاضر بطريقة سريعة ومتخفية للرجة لا نستطيع أبداً أن ندرك معها إلا نتيجة هذا الصراع.

## 112 ـ العلة والمعلول

نستعمل كلمة (تفسير")؛ ولكن ("وصف") هو ما يجدر بنا قوله، لنسمي
 أفضل من السابقين، ونفسر بالندرة نفسها التي كانوا يفسرون فيها ، وحيث لم يكن الرجل الباحث الساذج في الـحضـارات القـديمة يرى إلا شيئين (االعلة" و(المعلوله كما يقال، لقد اكتشفنا نتحن متواليات متعلددة ، لقد
 خحلفها. في كل حالة تكون سلسلة (العلل)" أكمل بالنسبة لنا الها ونستنتج: يجب أن يكون هنا الشيء أو ذاك اك متقدماً لكي يتبعه ذلك الشئ ألـيء الآخر، إلا
 السيرورات الكيميائية كـ (امعجزة") ، في بدايتها كما في نها كذلك كل حركة. ما من أحد (افسر" "ألصدمة|". إذ كيف يمكننا أن نفسر؟ إننا نقيس بواسطة الكميات أشياء غير موجودة، خطوط، مساحات،

أجسام، ذرات، الزمان والمسافات التي تقبل القسمة، كيف يمكئن أن توجد حتى امكانية للتفسير عندما نجعل من من كل شيء في بادئ الأمر صورة، صورتنا؟ يكفي اعتبار العلم كتأنيس مخلص نـلص نسبياً للأشياء؛ إنـا بوصفنا للأشياء وتتابعها نتعلم أن نصف أنفسنا بدقة أكثر فأكثر . ربما كانت


 التي تنوب فيها بعض المفاعيل الواحد عند الآخر؛ إلا ألن الأمر لا يشكل بالنسبة لنا إلا غفلة. هناك حشد لا ملا متناه من السيرورات تلات تفلت منا في ثي ثانية الخفلة هذه. إن فكراً قادراً على رؤية العلة والمعلول على أنهما تواصل اصل ، وليس كما نراهما نحن بصفتهما تقطيعاً تعسفياً، أي أنه قادر على رؤى رؤية نهر الاحداث، سينب مفهوم العلة والمعلول، وينكر كل إرتباط شرطي.

## 113 ـ علم السموم

يلزم تلاحم العديد من القوى حتى تتولد فكرة علمية : وكل هنه الـن


 كأنها سموم: مثل غريزة الشك، وغريزة النـئ النفي وغريزة التكثيف، وغريزة التذويب. لقد ضحتي بذبائح بشرية قبل أن تتعلم هذه الغرائز فهم تجر تجاورها وها
 عن رؤية انضمام القوى الفنية وحكمة الحياة العملية إلى الـى التفكير العلمي
 والمشرع كما نعرنهم اليوم، على أنهم رثاث تعيس.

## 114 ـ غزارة العنصر الأخلاقي


 الادراك الحسي ليس هناك إلا تجارب أخلاقية معاشة.

## 115 ـ الأخطاء الأربعة

لقد تربى الإنسان من أخطائه. في المقام الأول لـم ير نفسه إلى الـا
 خطأ في تراتبية الكائنات بين الحيوان والطبيعة؛ رابعاً، لم يتوقف عن ابتكار مقايس أخلاقية جديلة يسلم لنترة من الزمن على أنها أبدية ومطلقة . بحيث أن مذا الدافع الانساني، وتلك الحالة الانسانيانية كانت تظهر دوريا دورياً
 الأربعة، فإننا نلغي مغاهيم الانسانية والالكرامة الانسانيةها .

## 116 ـ غريزة القطيع

حيثما تلقى أخلاقاً، تلقى تقويماً وتراتبية للاندفاعاعات الانسانية

 المعيار الأسمى لقيمة كل الأفراد. بواسطة الأنخلاق تعلم الفرد ألما أن يكون وظيفة للقطيع، وأن لا يعزو لنفسه أي قيمة إلا على أساس هنده الوا الوظيفة. وبما أن شروط بقاء تجمع تختلف عن شروط بقاء تجمع آخر ، نتج عن النا ذلك تعدد الاخلاق واختلافها التُديد عن بعضها البعض إلى كل التغيرات الأساسية التي ستتعرض لها التطعان والتجمعات واليان والدول والمجتمعات يمكن التتبؤ بوصول أخلاق منايرة تماماً . فالأخلاق ليست إلا غريزة التجمع عند الفرد .

## 117 ـ ندم جماعي

خهلال أقدم أزمنة الانسانية وأطولها، كان هناكاك نوع من الندم يختلف


 الحق. إلا أنه خلال أطول مرحلة من تاريخ البشرية لم يكن هناكاك من شئ
 بالعزلة، ألاًّ تطيع ولا تطاع، التعبير عن الفرد، ماك ما لم يكن لذة فيما

هضى، بل عقاباً ؛ كان يحكم (ابالفردا). كانت حرية التفكير تعتبر إنحرافاًا في
 وحرمان، فإن الأنانية كانت تعتبر حينذاك أمر شاق، وشقاء حقيقيقي . أن تكون ذاتك، أن تقيم ذاتك تبعاً لأوزانك ومعاييرك، هنا مان الان كان فيما مضى يصدم tلذوق. فالشعور بهنا الميل يعني الجنون: لأن البقاء وحيداً كان
 السيء"! كلما تم التصرف بحرية أقل، كلما عبر الفعل عن غريزة التجمع وليس على الاطلاق عن الحرية الشخصية، كلما تم تقييم الذات على على أنها أخلاقية. كل ما يسيء إلى القطيع، سواء أراده الفرد أم لم يرده، كان فلا فيما مضى يسببب الندم. ليس للفرد نفسه فقط، بل لـجا لـياره، لا بل للقطيع بأكمله! في هذه النتطة بدلنا أحكامنا على أشد ما يكون التبديل .

## 118 ـ استلطاف

هل هناك من فضيلة لخلية تغير وظائفها بوظائف خلية أقوى؟ لا

 بالنسبة لها، لأنها تطمح إلى تعويض وفير وتريد أن تتجلد الوا على هنا هذا،
 أن يكون مادة التمثل) تبعاً لما إذا كان القوي أو الضـعـيف هو هو من يشعر بالاستلطاف. تتحد اللذة والشهوة عند الأقوى الذي يريد ألدا ألنـي أن يجعل من
 تدخل الشفقة أساساً في الحالة الأولى من هاتين الحالتين ؛ إنها إنفعال لنيا لغريزة التمثل التي يوقظها مرأى الأضعفي : إضافة إلى ألى أنه علينا أن لا نا نسيى أن مفهومي (القوي") واالضعيف" هما أمران نسبيان كلياً .

$$
119 \text { ـ لا غيرية! }
$$

ألاحظ عند الكثير من الأشخاص فيضاً من القوة واللذة يدفعهم إلى
 أن يكونوا وظيفتها، فيهرعون إلى تقلدها . ضمن هلذه الفئة ترتسم النساء

اللواتي يتحولن إلى وظيفة لرجل تكون هذه الوظيفة ضـعيفة النمو عنده.

 فإذا لم تنجح في ذلك، فإنها تحتلد، وتتهيج وتنتهي بأن تلتهم ذاتها .

$$
120 \text { ـ صسحة الروح }
$$

من الأجلر لعبارة الطب الأخلاقي الشهيرة (عبارة أرسطون دوشيو (Ariston de Chios


 أخطائك وبالأخص نماذج وهوامات روحكا لكا لكي تحلد ما ما الذي يشكل حتى بالنسبة إلى بدنك حالة صححية. فهناك بالتالي عليد لا لا يحصيى من صحة البدن، وكلما سمحنا للفرد المتفرد بأن يرفع رأسه، كلما لألما نسينا عقيدة (المساواة بين البشر"ا، كلما وجب على أطبائنا الاستغناء عن مفهوم الصنحة العادية، وفي الوقت عينه عن الحمية العـادية وعن السيروروة العـادية




 ليست إلا رأيأ مسبقاً، جبن وربما بقايا من البربرية الأشد دقة ومن العقلية

المتتخلفة .

## 121 ـ الحياة ليست حجة

لقد بنينا عالمـأ بامكاننا أن نعيش فيه، مفتترضين وجورد أجسام وخخطوط ومساحات وعلل ومعلولات وحركة وسكون وشكل ومضمونين من الت
 العيش! إلا أن ذلك لا يشكل برهاناً على هنه المعتقدات الـو فالحياة، ليست

حجة: لأنه يمكن للخطأ أن يرتسم كشرط من شروط الحياة.

## 122 ـ الشك الأخلاقي في المسيحية

لقد ساممت المسيحية نفسها بشكل واسع في (التنوير" : لقد علمت
 ولكن أيضاً بكثير من الصبر وبدقة لا كلل فيها: لقد أزالت عند كل الا فر الا


 فيما يخصصنا نحن تلامذة ملدرسة الشك المسيـيحية، فإننا عندما نقرأ كتب القدماء الأخلاقية، كتب سنيك Sénéque وابكيتت Epictète مثلاً، فإننا لا ننفك نشعر باستعلاء مؤقت ونمتلئ تفهماً ونسيطر على آلاف الأشياء السرية، نعتقد أننا نسمع طفلا يتكلم أمام شيخِ ؛ شابة جميلة متحمسمة أمام لا روشفوكو La Rochefoucauld : اننا نعرف بشكل ألأضل ما ما هي الفضيلة ،



 أفضل، لقد حان وقت معرفتها معرفة جيدة، ووصفها بشا بشكل جيدا لان لأن رجال الايمان القديم الأتقياء، سيختفون هـم أيضاً . لنتقذ على الأقل صورتهم ونمط معرفتهم.

## 123 ـ المعرفة أكثر من مجرد وسيلة

 سيتقدم: ألم ينمو العلم حتى الآن ويكبر من دون هذا الهوى؟ الـئ إن الايمان،
 والمسيطر حالياً على دولنا (وكان فيما مضى مسيطراً حتىى الكنيسة) يعتمد
 يقاوم، وأن العلم لا يعتبر أبداً هوى بل بالأحرى شرطاً و"
 الضرورة العلم، مع الفكرة المضمرة بالحظوة والأمان المادي، المادي، حتى أنـا
 ويجمعوا ويصنفوا ويلاحظوا ويرووا : إن (ميلهم العلمي" ليس شيئاً آخر إلا
 في ملح العلم، ونعته كأجمل شرف وأكبر مجد في حيا حياتنا ، وأنبل عمل في السراء والضراء، وقال أخيرآ: المن دونه، لم يكن لأي مشرويع إنساني أن أن
 هذا البابا المتشكك بما فيه الكفاية يعرف أن يكتمه، شأنه في ذلك ألك شأن


 بكثير من كل علم: عن מالحقيقة المنزلةال| عن (الخالاص النهائي للروح"، ،
 اليس العلم إلا شيئاً ثانوياً ليس شيئاً نهائياً ولا مطلقاً، ليس شئناً جديراً
 النهائي للمسيحية على العلم. في القديم كان شرف العلم وشرعيته ينتصان
 تُمنح أسمى مديح ما أن تطرى على أنها أفنضل وسيلة للفضيلة الْيلة والحاله، فإنه لأمر جديد في التاريخ، أن المعرفة تريد أن تكون أكثر من مجرد

## 124 - في أفق اللامتناهي


من ذلك، لقد تطعنا الصلة مع اليابسة! والآن أيها المركب الصغير، خلا حذرك! فالمحيط يحيطك: صحيح أنه لا يعوي دائمآ، وينبسط أحياناً كالحرير والنهب، كحلم من الطيبة، إلا أنه تأتي ساعات تاتح تانحق فيها أنه لا متناه، وان لا شيء يخيف أكثر من اللامتناه. آه أيها الحصفور الصغير، الها يا من شعرت بحريتك وتصطلم الآن بقضبان هذا القفص! ما أتعسك لو

أهـابك الحنين إلى الوطن، كما لو كان هناك حرية أكبر . بينما لم يعد هناك من ايابسةه.

## 125 ـ الأخرق

ألم تسمعوا بذلك الرجل الأخرق، الذي كان مشان مشعلاّ فانوسه في




 فوئب الأخرق بينهم، وجحدهم بنظره، وحرخ: أين أين الش؟ سأقول لكمب!
 كيف أمكننا أن نفرغ البحر؟ من الذي أعطانا الاسفنجة لكي الني نمحور الأنق


 لا يزال هناك أعلى وأسفل؟ ألسنا تائهين كما لو كنَّا عبر عدم لا متناه؟ ألا نسُعر بهبوب الفراغ على وجهنا؟ أليس البرد أشد؟ أليس هناك لي ليل مستمر وليل دامس أكثر فأكثر؟ ألا يجب أن نوقد الفوانيس منذ الصباح؟ ألسنا
 الالجلي؟ لأن الآلهة أيضاً تتحلل؟ لقد مات الهّ؟ يبقى الها ميتاًا ونحن الذين قتلناه! كيف سنتعزى، نحن قتلة القتلة؟ إن أقسس وأقدر ما كان يمان يملكه العالم قد أراق دمه تحت وطأة سكاكينتا؟ فمن سيغسل هنا الدا الدم عنـ أيادينا؟ أي مياه ستطهرنا؟ أية احتفالات تكفيرية، أية ألعاب مقدسة علينا أن نتتكرها؟ أليست عظمة هذا الفتل أكبر بكثير منا؟ ألا يجذلر بنا أن أن نصير


 الككلام، وأمعن النظر من جديد في مستمعيه: هم أيضاً كانوا ماريامتين،

ينظرون إليه دون أن يفقهوا شيئاً . أخيراً رمى فانوسه بالأرض بقوة هشمته وأطفأته. وقال فيما بعد: القد وصلت قبل الأوان بكان بكثير، لم يحن زماني بعد، لا يزال هذا الحدث الرهيب مسافراً على الطريق . لم يصل بعد إلى إلى
 وقت بعد انجاز الأنعال لكي ترى وتسمع ولا يزال مذا الفعل بعيداً، أبعد من أبعد الكواكب، مع أنهم هم النين أنجزوه! يحكى أيضاً أن هذا الرجل الـا
 خحاصته، مطروداً ومستجوباً، لم يكِنّ عن الاجهابة دائماً Requiem aeternam بنغس الشيء: (اماذا تكون هذه الكنائس إذا لم تكن أخرحة ونصباً مأتمية ش

## 126 - تفسير صوفي

تعتبر التفسيرات الصوفية عميقة: في الحقيقة إنها ليست حتى
سعطحية .
127 ــ المفعول اللاحق لأتدم تدين
 شيء معطى صرف، لا تستنتج، وتفهم في ذاتها، يتصور هذا الرجا الرجل أنه

 الارادة لا يكفيه فقط التقبل واقع العلة والمعلول، بل أليضاً ليتصور أنه قد فهم العلاقة بينهما. فهو لا يعرف شيئاً عن آلية الفعل ولا ولا عن مئات الفروقات الدقيقة التي يجب إتمامها قبل الوصول إلى اللطمة، ولا علا عن عجز الارادة في ذاتها عن تنفيذ حتى أقل جزء من منا العا العمل. فالا الارادة بالنسبة له مي قوة تعمل بطريقة سحرية: إن الامتقاد بالارادة على أنها علة لمعلولاتات، يعني الاعتقاد بقوى تفعل سحرياً، وفي الأصل، في كي كل مكان انـان كان الانسان يرى حادثة تحدث، كان يتقد بوجود إرادة فاعلة إلة، شأنها شأن
 الميكانيكية غريباً كلياً عنه. ولكن وبما أنه خلال أعظم المراحل طولاّ، لم

يعتقد الانسان إلا بوجود أشخاص (وليس بوجود مواد، قوى، أشياء،
 الآن في كل مكان على أي حادث، بطريقة غريزية، كنوع من الوراثة التي

 (الحيث يكون عمل تكون إرادةه الا يمكن التأثير إلا على كائنات فريدلة) .
 إنفعال للارادة) (إرادة التأثير، الانتقام، الدناع، النميمة). إلا أنه في بدء
 الفرضيات الأولى تصميماً للثانية، بل ان الثانية كانية كانت تأويلاً للفرضيات اليات الأولى. لقد بايع شوبنهور بقبوله أن كل ما ها هو كائن ليس إلا إرادة أسطورة قديمة؛ يبدو أنه لم يحاول إطلاقاً أن يحلل الارادة، لأنه، مثله مثل كله الي
 مركباً بدقة لدرجة تكاد لا يدركه نظر المراقب. بمقابل فرضيات شوبات شوبنهور، أضع الفرضيات التالية: أولاً لكي تتشكل إرادرة، يجب ألها أن يكون هناك تصور للذة وعدم الللة. ثانياً: إن الشُعور باثارة عنيفة على أنها لذة أو كدر يرجع إلى التأويل الفكري، الذي يعمل فينا، في أغلب الأحيان النان من دون شكك، بطريقة لا واعية؛ فيمكن للاثارة عينها أن تؤول على ألى أنها لذة ألوا كدر . ثالثأً: ليس هناك من لذة وكن وكدر وإرادة إلا عند الكائنات المفكرة وتجهله الغالبية العظمى من الكائنات الحضوية.

## 128 ـ قيمة الصلاة

لقد ابتكرت الصلاة لأوليك البشر العاجزين تماماماً عن التفكير




 لليدين والقدمين ... والينن! فليجترون عندها، شأنهم شأن التيتيين، مرات

لا تحعصى: Om mane padme hum أو كـمـا في Benarès يـعـون عـلـى أصابعهم إسم الاله Ram, Ram, Ram (إلى ما هنالك بهيئة طلية أم لا) أو

 بيت القصيد، أن يضبطهم هنا العمل لبعض الو الوقت ويمنحهـم سحتنة يمكن أن تطاق، لقد ابتكر نوع صـلاتهم لصالح رجال أتقياء لديهم تجربة حميمة في التفكير والتسامي، وحتى هؤلاء يعرفون لحظات إعياء لا لا ينفكون

 كل دين يشكل رجل الدين استثناء ـ يعرفون أن يكتفوا بأنفسهـم، يبقى أن أن
 حرمانهم من دينهم كما تبرهن عليه البروتستانتية كل يوم أكثر فألأكثر؛ إلا ذلك
 والسيقان وكل نوع من الأعضاء: وهذا ما يجملهمه، على الأقل ، لبعض الوقت ويجعلهم أشبه بالإنسان .

## 129 ـ شروط الله

 لكن ״اكان اله سيلوم أقل لولا الخرقاءاء. هاك ما لم يقله لوثر إطلاقاًا

$$
130 \text { ـ تصميم خطير }
$$

إن التصميم المسيحي على اعتبار العالم بشع ورديء قد جعل العالم بشعاً ورديئاً .

## 131 ـ ـ المسيحية والانتحار

لقد استخلدمت المسيحية الرغبة الغريبة في الانتحار التي كانـيا زمن نشأتها لتجعل منها الرافعة بالذات لمقدرتها : وبينما حرَّمت بطريقة رهيا الغيبة
 شرف وغلفتهما بأسمى الآمال: الاستشهاد، وإماتة المتقشف البطيئة لذاته.

132 ـ خ ـد المسيحية
منذ الآل لم تعد حججنا هي التي تحكم ضد المسيحية. إنه ذوقنا هو الن.ي يحكم ضدها .

## 133 ـ مبدا

ثمة فرضية حتمية على الانسانية أن ترجع اليها باستمرار، تبدو على طول الزمان أقدر من أعتى أي إيمان بأي شيء غير صـي الانيح (شأن الايمان المسيحي)، على طول الزمان أي ما معناه بعد مئة ألف سنة.

## 134 ـ المتشائمون بصفتهم ضصحايا


 بهذه الطريقة. وهكذا فإن شيوع البوذية (ولا أقول نشأتها) يعود بـجزء كبير

 أدمنوا في القرون الوسطى المشروب بتأثير الميول الألمانية: إن العصيور

 بالمساكن الألمانية.

## 135 ـ أصل الخطيئة

إن الخطيئة كما تنظر إليها المسيحية الآن وفي كل مكان وني وزمان أو حكمت فيه لبعض الوقت، هي شعور يهودي، إختراع يهودي، من وجها الوان نظر هذا المـخطط المضمر سعت الأخلاق المسيحية في الواقع إلى ("تهويدل) العالم. إلى أي حد نجححت بذلك في أوروبا، هنا ما ما نتحقق منه على ألى أدق

 الطيبة التي لم تنفك أجيال بأكملها، شأن الكثير من الأفراد الممتازين عن بذلها في سبيل التقارب والتمائل . „لا يغفر اله لك إلا إذا تبت)، ها هاك ما ما

يعتبره اليوناني موضوعاً للهزء والعـار؛ فهو سيقول: (هـذا هو شـعور العبيد!". في الواقع تفترض كلمات من هذا النوع كائناً قادراً، كلي القلرة،







 البشرية! وإذا منح يمنه لأحدهم فإنه يمنحه في ألوقت عينه لامبالا لاته للتا للتبعات

 بشرفه ضد الانسانية ـ إذ لا يجب الحكم على أي فحل إلا من وجههة نظر نتائجه المافوق طبيعية، وليس نتائجه الطبيعية: هنا ما ما يريده الشعور اليهودي الذي يشكل كل ما هو طبيعي بالنسبة له الفاحش في الـي ذاته. الـي وعلى العكس فإن اليونانيين كانوا أقرب إلى التفكير بأنه يمكن للمدنسات أيضاً أن تملك شرفها . حتى السرقة، نظير بروميثوس، حتى ذبح الـئى الحيوانات كتعبير
 إخترعوا المأساة ـ فن وذوق بقيا غريبين عن اليهودي في أعمقق طبيعته، بالرغم من كل مواهبه الشعرية وكل ميله إلى التسامي

$$
136 \text { ـ الشعب المختار }
$$


 الانسان في ذاته احتقار أعمق من أي شعب آخر ) . يشـعر اليهوده، عنـد مواجهة إلههم بمتعة تماثل المتعة التي تشعر بها الارستا الارستقراطية الفرنسية عند مواجهة لويس XIV. كانت هذه الارستقراطية قد صارت مـت محتقرة لأنها تركت نفسها تُجرد من مقدرتها ومن سيادتها الخاصة بها با ؛ وحتى لا تشـر

بذلك، حتى يمكنها أن تنساه، كانت بحاجة إلى جلال وسلطة، وقدرة تامة
 الامتياز، إلى مستوى البلاط حيث ترى من هناك كل شيء شـلا حقيراً وأدنى

 آخر حجارة المقلرة الخاصة.

$$
137 \text { ـ في الرمز }
$$

لم يكن من المممكن تصور يسوع المسيح الا وسط منظر يهودي
 يهوة Jehova . هنا فقط كان يمكن اعتبار بريق نادر وفجائي لشعاع الشمس

 البشر؛ في كل مكان آخر كان صفاء الطقس والشمس يشكاللان بافراط القاعدة اليومية.

## 138 ـ خطأ المسيح

لقد كان مؤسس المسيحية يفترض أن لا شيء يؤلم البشر أكتر من



 صواب معلمهم، وقدسوا خطأه جاعلين منه (احقيقة) .

$$
139 \text { ـ لون الأهواء }
$$

إن طبائع كطبيحة الحواري بولس ينظرون بعين السوء إلى الاهواء، لا لا

 وعلى النقيض من بولس واليهود كان تطلع اليونانيين المثالي يتجه بالضبط
 أنهم ملم يكونوا يشعرون فقط أنهم أشد سعادة في الهوى، بل بل انهـم أشد صفاء وأشد ألوهية من العادة . والمسيحيون؟ هل سعوا إلى ألى أن يتهودوا في هنا الموضوع؟ ألم يتهودوا بعد؟

## 140 ـ مفرط اليهودية

لو شاء الها أن يكون موضوع حب لكان عليه أن يبدأ بأن يتخلى عن دور قاضي العدالة. إن قاضياً، حتى لو كان قاضياً متسامحاً لا لا يشكال موضنوع حبيأ. لم يتمتع مؤسس المسيحية بحخاقة كافية في هذه النقطة، لقد

## 141 ـ شرقي بافراط

ماذا؟ إن إلهآ يحب البشر بشرط أن يؤمنوا به، ويرشق بنظرات رهيات ومتوعدة كل من لا يؤمن بهذا الحب! ماذا؟ حباً تعاقدياً هو شعور إله كلي
 الانتقام! كم هو شرقي كل هذا| (إذا كنت أحبكك، هل هذا أمر يعنيك؟" هنا لوحده يكفي لنقد المسيحية بأكملها .

142
قال بوذا : ॥ لا تطري من أحسن إليك!" رددوا هـنه الحكـمـة في الكنيسة المسيحية: يصبح الهواء في الحال نقياً من كل ما هو مسيحي.

## 143 ــ أكبر فائدة لتعلد الآلهة

أن يستطيع الفرد أن يصوغ مثّاله الحخاص، ويستخلص منه قون قوانينه، ، وأفراحه، وحقوقه، هنا ما كان يعتبر حتى الآن من دون شك أله أفظع ضالهال بشري، انه الوثنية بالذات: وبالحقيقة فإن بعضى الرجال النال النادرين الذين تجرأوا على ذلك، كانوا بحاجة دائماً إلى تبرير ذلك لأنفسهم بالذات الـات في
 والقوة الرائعة في خلق الآلهة ـ تعدد الآلهة ـ هاك اك ما كان هان هذا الدافع يتسلى

بأن يستهلك نفسه، حيث إنقى، يتشرفـ، يتقن، ذلك أنه لم بيكن في الأصل إلا دافعاً سوقياً وغير مرئي، مختلطاً مع الأنانية والعصيان والحسان

 شعب يعتقد أنه يمتلك العينة النهائية. لكن أعلى من الذالتات وني وفي الخارج، فيما وراء الأقاصي، كان يسمح بتخخيل علد كبير من النماذج : ما ما من إله
 الأفراد. إن ابتداع الآلهة والأبطال وكل نوع من أنواع الكائنات الألأن الانسانية
 والصنتور والساتير والابالسة والشياطين، كان يشا وانيل التمهيد الني لا لا يثمن لتبرير الانانية وسيادة الفرد: إن الحرية التي كان يعترف بها لهذا الإله ضالـد الالهة الأخرى، انتهى الأمر بمنحها إلى الذات


 بأكملها حتى الآن: من هنا كان التهديد بهنان التثبيت السابق لألأوانه الني



 لدرجة أن الانسان وحلده، من بين كافة الحيوانات، أفلت من رسوخ الآناق

## 144 - حروب الأديان

لقد شكلت حرب الأديان حتى الآن أكبر تقدم للتوام: لام ذلك ألـنها
برهنت أن العوام قد بدأوا يتعاملون مع المفاهيم باحترام الام، لا تنشأ حروب الأديان إلا إنطلاقاً من اللحظة التي ينتج فيها عن النزاع الـناع الأشد دقة بين الطوائف تهـذيب للحس المشترك : لدرجة أن الرعاع قد هـا هـاروا دقيقين ويعطون أهمية قصوى لأدنى الأشياء، حتى أنهم مـاروا يعتتبرون أن

الخلاص الأبدي للروح يتعلق بأدنى الفروقات في المغاهيم• 145 ـ خطر النباتيين

يدفع الاستهلاك المفرط للأرز إلى استعمال الأفيون والمـخلدرات،


 شريعة للعامة : فهم يسعون بالتالي إلى أيقاظ وزيادة الحانجانة التي بمقدوروهم هم وليس الآخرون أن يشبعونها .

## 146 ــ آمال ألمانية

لا نـنسى أنه عـادة مـا تكـون أسماء الشـعوب انبازاً Sobriquets

 (الوثثيين") : هذا هو الاسـم الذي أطلقه النوطيون اللمرتدون على الحشود الغفيرة لأنوانهم من العرق غير المعمد مستندين إلى ترجمتهـم السبتينينية
 (الشــوب")، ولنستطلع (ulfilas). ويـكـن أيضاً تصـور أن الالـمان قـد
 مضاد ـ للمسيحية في أوروبا : كان شوبنهور يمتجد فيهـم امتلاكهـم أعلى درجات الاستعداد في هنا المنحى. على هذا الما المنوال تفضي مآثر لونر لوثر إلـ تمامها، الذي يعلمهم أن يكونوا مضادين ـ للرومان وأن يقولوا : اهما أنذأ وليس باستطاعتي غير ذلك!!. .

## 147 ـ سؤال وجواب

ما هو أول ما تقتبسه العشائر الهـمجية من الأوروبيين؟ الكـحول والمسيحية، المـخلدات الأوروبية. وما الذي يبيلهـا بأسرع ما يمكن؟ المخلدرات الأوروبية .

## 148 ـ أين تنشأ الاصلاحات

في زمن الفساد الأكبر، كانت الكنيسة الألمانية الأقل فسانـا 148 الاداً : وعليا
 لا يطاق عند أقل بدايات للفساد. وفي الحقيقة لم يكن هناك نـ نسبياً، من شعب أكثر مسيحية من الألمان في عهل لوثر . لقد كانت ثلـ ثقافتهم المسيحية على أهبة تفتح رائع متعدد التنويعات، كان اليل يلزم ليلة واحدة؛ !الا أن تلك الليلة حملت معها العاصفة التي أودت بكل شيء.

## 149 ـ فشل الاصلاحات

يعود الشرف إلى حضارة اليونانيين العليا، حتى في مرحلة الـا بلدائية
 المشرف لُهذه الحضارة أن يكون قد وجد فيها، باكراً جداً، حشداً من
 واحدة من الايمان والأمل . لقد حاول فيئاغورس وأفلاطون وربيما أيضاً
 كان أول اثنين ممن أسمييناهم يملكانان روحين ومواهب أها أصيلة لمؤسسي




 انحطاط وفساد للتقاليد، بينما هي تعلن نضوج البيضة وقرب تفستخ المشّرة.

 فيه الكفاية وقليلة الفروقات: لما كان هناك الـ إطلاقاً من تنصير في أورووبا،


 يؤثر عليه أن يكون على نمط واحد ووضيع، بينما على العكس تكشثف

حركات المعارضة عن مالجات مناقضة تسعى هي أيضاً إلى أن تشبع ذاتها
 ما ان تفشل طبائع قادرة وجشعة إلى السلطة إلا من ممارسة تأثير طائفي
 حيث يحكم فرد واحد، لا يكون هناك إلا الـا الحشود، وحيث هنا الا
 هناك إلا عدد قليل من الأفراد الذين تكون الغرائز الـجماعية والوعي

ضدهم .
150 ـ نقد القلديسين
هل يلزم لتملك فضيلة ان تريد اقتناءها في شكلها الأكتر فظاظة، كما يريد قديسو المسيحية وكانوا بحاجة إلى امتلاكها؟ على هـلى هذا النحو لـم يكونوا يتحملون الحياة إلا مح التفكير بأن فضيلتهم ستقود كل واحد إلى إلى العدم. والحال فإني أعتبر بهيمية كل فضيلة تؤثر بهذا الشكل .

## 151 - في أهل اللين

لا تشكل الحاجة الميتافيزيقية، كما يقول شوبنهور أصل الأديان، بل بل



 الزمن: الأول، فإن ما قاد في الأصل إلى قبول ا(عالم آخرل"، لم يكن حانية ولا دافعـأ، بل خطأ في تأويل بعض الظاهرات الطبيعية، إذن، عائق

$$
152 \text { ـ أكبر تغيير }
$$

كم تغيرت إضاءة الأشياء وألوانها كلها 1 كا فنحن لم نفهـم كلياً كيف كان القدامى يشعرون بالحـا تواتراً، مثلاً النهار وحالة اليقظة: بما أنهم كانوا يؤمنون بالأحلام، فإن

حياة اليقظة كانت مضاءة بأنوار أخرىى. والأمر عينه بالنسبة إلى الحياة
 كانت كل تجربة تنشر وميضاً مغايراً تمامأ لأن إلهاً كان يشع فيها؛ الـان وكل
 سرية وكان يعتقد بالنبوءات. وكان الشعور بالحقيقة يتم بطريقة مختلفة لان لأنه



 وبالوسواس! والهوى عندما كنا نرى عيون الشياطين بالمر هاد من حـونا وماذا كانت طبيعة الفلسفة عندما كان الشك يُعانى منـه على الـى أنه أشد أشد ما
 ريبة بالنسبة لكل ما هو طيب، وسام، وصافـ، ولاف، وجلير بالرحمة! لقّد أعطينا نحن سحتنة جديدة للوقائع، ولا نتوقف عن اعاعادة طليها، ولكالكن ما ما الذي
 المعلم القديم! أقصد البشرية القديمة.

## Homo poeta - 153

أنا بنفسي من ألف بطريقة ذاتية محض مأساة المآسي هذه، بالمقدار

 نحرت، أنا بنفسي الآلهة كلها في الفصل الرابي - أخلالاقياً والحالة هلذه،
 يجلر بي أن أفكر بخاتمة كوميدية؟؟

## 154 ـ حياة متنوعة الاخطار


 سكركم، فإنكم لا تلوون عنقكم: فعضهلاتكم مفرطة الكللّ، ورأسكم مظلم

بافراط، كي تشعرون بقساوة حـر هـنه اللدرجات! بالنسبـة لنا نحن الآخرون، الحياة هي أخطر من ذلك بكثير: أننا من زجاج، فحذار لنا! عند أقل صدمة! سقطة، ويتتهي كل شيء!

## 

نحن نحب الطبيعة العظيمة، لقد اكتشفناها : ويعود ذلك إلى أنه ليس في رؤوسنا رجال عظام، على عكس اليونانيين : فشعورهم بالطبيعة مغاير كلياً لنا .

## 156 ـ الأشد تأثيراً

 حسابآ، ذاك ما يجب أن يؤثر بالضرورة! قلما يهم أراد ذلك أو لم يرده، أن يكون قادراً، تلك هي المسألة.

$$
157 \text { ـ كذب }
$$

احترس! - إنه يفكر : الآن سيخرج أكنوبة. هنا مستوى من الحضارة
بلغته شعوب بأكملها. لنفكر فقط عما كان الرومان يعبرون عنه بفعل :

## 158 ـ خصال شاتة

أن نجل عمق كل شيء، تلك خصلة شاقة : فهي تعمل على تثبيت النظر باستمرار، ونتههي بأن نجد دائماً أكثر مما نرغب.

$$
159 \text { ـ لكل فضيلة زمانها }
$$

من يظهر صلابة الآن، غالبآ ما تسبب له استقامته الندم، لأن الصالـالـابة
من زمن آخر مغاير لزمن الاستقامة.
160 - في صلتنا بالفضائل
يحدث أن تنقصنا العزة، وأن نبدي تملقاً نحو نضيلة.

## 161 - اللى هواة الزمن

يسعى تاركاً الرمبنة والسجين الذي أطلت سراحه باستم باستمرار إلى أن

 لكم، أنتم عشاق الزمن الحاضر، لينسقوا وجهاً من دون مستقبل؟.

$$
162 \text { ـ أنانية }
$$

الأنانية هي قانون منظور الروح، فهي تظهر القريب كبيراً وثقيلاً بينما تفتد كافة الأشياء من كبرها ومن وزنها تبعاً لابتعادها .

163 ـ بعد نصر كبير

الانكسار . نهو يقول لنفسه: لماذا لا أهزم مرة واحدة، أنا أيضاً فانِ، الآن غني بما فيه الكفاية للكك؟.

## 164 ـ أولئك الباحثون عن الراحة


 تنبيه لأولئك اللذين يجهلون أشد ما يسعون إليه، ويحبون جدناً في أن يعرنوه.

## 165 ـ سعادة التخلي

إن من يتخلى عن شيء ما كلياً ولمدة طويلة، يعتقد عندما يلتقيه
 أشد مكراً من الأناعي التي تبقى متعرضة لوقت طويل جهداً للثّمس عينها .

$$
166 \text { ـ دائماً نيما بينا }
$$

كل ما ينتمي إلي، في الطبيعة كما في التاريخ يكلمني، يلما يثني علي، يدنعني إلى الأمامْ يواسيني: والباقي، لا أسمعه أو إني أنساه في ألحالّ.

> إنا لا نبقى داثماً إلا فيما بينا .

167 ـ كره بشر وحب


 أميري هاملت، إلى أن تبتلع الناس كما تتبلع المحار . 168 - مريض
 لا تجد ما يرويها ـ مذا لا يصدق، فالكل يحتفل به، يطريه، ولا يكتفي
 عندما يتعلق الأمر بالمديح، هل هل هو صديت من يمدحهه، يبدو له له أنه يريد أن أن


 لا يريده كصديق أو كعلدو؛ وهو غالبآ ما يقول: (ابماذا يهمني من يلعي أنه لا يزال قادرآ على أن يحكم علي بانصاف!!. .

169 ـ أعداء صريحين
الثشجاعة أمام العدو لهي أمر في ذاته؛ هنا هلعاً وأن تكون مفسداً عاجزآ عن القرار، هكنذا كان نابليون يان يحكم على
 صريحين هم ضرورة لبحض الرجال، إذا أراد هؤلاء الارتفاع إلى مستوى نضيلتهم الخاصة، رجولتهم وفرحهم.

## 170 - مع الحشد

لقد تبع حتى الآن الحشد الذي كان مقرظه : إلا أنه يوماً ما سيصير عدوه! فهو يتبعه متصوراً ان كسله يجد فيه حسابه: فهو لم يدرك بـلا بعد أن

الحشُد ليس كسولاَّ بالحد الذي يتصوره! وانه يدفع دائماً إلى الامام! وانه لا يسمح لأحد بالتوقف! .. . بينما هو يحب التمادي في التوقف.

$$
171 \text { - مجد }
$$

عندما يخلو إقرار جمهور كبير بانسان من كل حشمة، حينئذ يولد المجد. 172 ـ مفسد للذوق
A
 زلك".

$$
173 \text { ـ العميق والظهور عميقاً }
$$

إن من يعرف نفسه عميقاً، يجهد ليكون واضهاًأ: ومن يريد أن يظهر
 ما لا يستطع أن يرى أسبابه: نهو يخشى الغرق!

$$
174 \text { ـ على انفراد }
$$

البرلمانية، أي السماح الرسمي بالاختيار بين خمسة آراء سياريا أساسية، يغري العدد الكبير من أولئك اللذين يحبون ألنا ئن يظهروا مستقلين ومنفردين ويدانعون عن آرائهم. إلا أنه قلما يهم في النها النهاية أن يفرض على القطيع رأي واحد أو خمسة آراء مسموحة ـ فمن يبتعد عن الخمسسة آراء الأساسية، سيجد دائماً التطيع بكامله ضده.

## 175 ـ نصاحة

من امتلك حتى الاَن أشد البلاغة إقناعآ؟ قرع الطبل: وطالما يستطيع الملوك أن يأمروه فإنهم سيبقون أفضل الخطباء والمحرضين للشُعوب.

$$
176 \text { ـ رأفة }
$$

مساكين الأمراء الحاكمونا لقد تحولت الآن كل حقوقْهم فجأة إلى

 *Les souverains rangent aux parvenus» ${ }^{(*)}{ }^{*}$ (أشريفات اليوم؛ ربما

$$
177 \text { - من أجل (النسق التربوي") }
$$

ينقص الرجل الأعلى في ألمانيا وسيلة تربوية كبرى: قهتهة رجال الأعالي؛ الرجل الأعلى الرجل الأعلى في ألمانيا لا يضحك.

$$
178 \text { ـ من أجل التحرر الأخلاقي }
$$


فاوستهم أيضاً . إنهما حكماهما الأخلا قيان المسبقان ضد قيمة المعرفة.

$$
179 \text { ــ أفكار }
$$

إن الأفكار هي ظل مشاعرنا: هي دائمآ أشد غموضاً، وأشد فراغاً وأشد بساطة منها.

180 ـ زمن العقول الحرة الطيب
تأخذ العقول الحرة حريتها في العلم أيضاً ويسمح لها لها بذلك الـالك وقتياً طالما الكنيسة لا تزال قائمة، إنه زمنهم الطيب من هذه الوجهة. 181 - إتبع وانطلق دائماً إلى الأمام
A يمضي دائماً إلى الأمام، إلى حيث يقوده القلىر، ومع ذلك فالأول أرفع من الثاني، تبعاً لفضيلته ولعقله! . .
(\#) وردت ني النصل الألماني باللغة الفرنسية، ومعناها : اليتنحى الهواهل الى حديثي النعمةه. مـ مرنسي

Fit B اومع ذلك؟ هـاك ما قيل للآخرين، وليس لي، ليس لنا . Usecundum regulam

$$
182 \text { ـ في الوحلة }
$$

عندما تعيش وحيداً، لا تتكلم بموت مفرط الارتفاع، كما أنك لا لا لا
 الصدى. فالوحدة تبدل الأصوات ات كلها .

## 183 ـ موسيقى المستقبل الأفضل


كل ما عداه: موسيقي نظير لهذا الموسيقي لم يوجد إطلاقاً حتى الآّن.

$$
184 \text { ـ عدالة }
$$

ان نسرق أحرى من أن نحيط أنفسنا بالفزاعات ـ هالك ذالـو كل الأحوال مسألة ذوق - وليس أكثر .

$$
185 \text { ـ فنير }
$$

اليوم هو فقير، لكن ليس لأنه قد أُخذ منه كل شيء، بل لألنه كل شيء، فماذا يهمه؟؟ إنه مستاد على أن يـجد. إن الفقراء هـم من لا لا لا يفهمون جيداً فقره الارادي .

## 186 ـ الضمير المتعب

 ضميره متعب. ذلك أن مهمته خارقة للعادة.

187 ـ ما يجرح في التقديم
يهينني هذا الفنان بالأسلوب الذي يقدم فيه أفكاره، أفكاره الفائقة
 إلى أدنى الرعاع. في كل مرة نكرس بعض وقتنا لفنه، نشعر دائماً أننا في |اصحبة سيئة) .

$$
188 \text { ـ عمل }
$$

ما أقرب العمل والعامل حتى من أشد العاطلين عن العمل! فالتهذيب
 لتعتبر إلا فحشاً ووقاحة في زمن لويس UXIV .

189 ـ المفكر
إنه مفكر : أي ما معناه أنه يأخذ الأشياء بأبسط مما هي عليه.

$$
190 \text { ـ ضد المادحين }
$$

_ ـ A

- بالطبع، إن من يمدهك يقول لك ! إنك تشبهني - B

191 ـ ضلد بعض المرافعات
إن أغدر أسلوب للاساءة إلى تضية هي في الدفاع عنها قصداً بعلل
سيئة .

192
ما الني يميز عن باقي البشر هؤلاء الناس الفضاء اللاء الذين يشع اللطف
 به، بسرعة: ويريدون خيره لهنا السبب، فالجا فالحكم الأول النيا الني يطلقونه عليه
 الآخر ) . التملك السريع، ثـم فرح الامتلاك والفعل لصـالح المـوضوع

## 193 ـ خبث كانط

كان كانط يريد أن يبرهن، وبطريقة واضحة \#لكل الناس")، أن "اكل
 ضد العلماء لصالح الاحكام الشعبية المسبقة، لكنه قام بذلك للعلماء وليس للشعب.

194 ـ " ابقلب مفتوح"
هاك رجل يحمل على الأرجح لأسباب سرية: لأنه يملك دائماً ملء فمه أسباباً يمكنه الاعتراف بها، حتى أنه مستعد ليضعها تحت أنفك.

195 ـ ما يضـحك
أنظروا، أنظروا، إنه يهرب بعيداً عن البشر : إلا أن هؤلاء يلحقونه، لأنه يركض أمامهم. لشدة ما هـم بهائم تطيع!

196 ـ حلدود سمعنا
لا نسمع إطلاقاّ إلا الأسئلة التي نقدر على الاجابة عليها.
197
ليس هنالك مـن شيء نتحب أن نتبادله مع الآخرين أكثـر من فض الاسرار، دون أن نسىي ما يوجد تحتها.

198 ـ كَرَبْ الرجل الفخور
يشعر الفخور بالمرارة حتى بالنسبة لمن يقوده اللى الأمام: فهر ينظر بعين السوء إلى الخيول التي تقود مركبته .

199 ـ سخاء
لا يكون سخاء الاغنياء غالباً سوى نوع من الخجل.
200 ـ ضـحك
الضحك يعني: التمتع باساءة ولكن بضمير مرتاح.
201 ـ تصفيق
لا يمكن التصفيق من دون ضجة؛ حتى عندما نصفق لأنفسنا .

202 - مبذر
إنه لم يمتلك بعد فنر الغني الذي قام بجردة لمجموع كتزه، فهو يبدد تفكيره بكل لا عقلانية الطيعة المبلرة.

Hic niger est $\mathbf{- 2 0 3}$
عادة، لا يملك أي فكرة، ولكن استثنائياً تأتيه أفكار سيئة. 204 ـ الشحاذ والأدب
 جرس" هكذا يفكر الشُحاذون والمحتاجون من أي نوع كانوا، إلا إلنه ما من أحد يوافقهـم الرأي في ذلك.

$$
205 \text { ـ حاجة }
$$

يعتقد عادة أن الحاجة تخلق الشيء، إلا أن الشيء، غالبآ، هو ما يخلق الحاجة.

## 206 - في أثناء المطر

 وزر همومهم التي لم يتمرنوا على إلخفائها، هؤلاء الناس المان المسان الماكين

 المساكين

207 ـ الحسود
ذاك حسود. لا تتمنوا له أن ينجب أطفالآ، فهو سيحسدهم على ما لم يعد عليه هو نفسه.

208 - رجل عظيم
كون أحدهم رجلاً عظيماً لا يسمح لنا بالاستنتاج أنه رجل، فربما لم

يكن سوى ولداً يافعاً، أو حرباء من كل الأعمار، أو امرأة حولها ساحر
إلى رجل .
209 ـ طريقة ما لتساؤلنا عن أسبابنا
 فقط، بل انها توقظ فينا أيضاً نفوراً عنيداً من أي سبب كان : طريقة سفيهة في التساؤل، أسلوب طبائع الطغاة.

210 ـ اعتدال في الهمة
لا يجلدر أن نبني تجاوز همة الأب - إنه لأمر مُعِل.
211 ـ أعداء سريين
أن يكون بمقدوركك تعهد عدو سري - إنه لبذخ تضيق به عادة أخلاقية أشد الأذهان ترفهاً.

212

 ولا عن صدره الرحب.

213
سأل حكيم مجنوناً، ما هو طريق الهناء، فأجابه هنا

 المجنون: ॥لكين كيف تعجب باستمرار إذا لم تحتقر باستمرار؟؟" .

214 ـ الايمان الذي ينجحي
 بفضيلتهم؟ . .. . وليس لتلك الأرواح الأشد رقة والتي تشتمل الفضيلة

عندها على حذر عميق اتجاه الذات واتجاه كل الفضائل . إذن نلاحظ هنا أيضهاً أن „الايمان ينجي" وليس الفضيلة!

215 ـ مثال ومادة
تهلف إلى مثال نبيل: ولكن هل أنت من حجر نبيل بما فيه الكفاية
 عملّك كله شيئاً آَخر غير نحت بربري؟ انتهاك لحرمة مثالك؟

$$
216 \text { ـ خطر في الصوت }
$$

مـ صوت جهوري في الحنجرة، نكاد نكون عاجزين عن التفكير بأشياء دقيقة .

217 ـ علة ومعلول
النظر في العلل يختلف بعد ظهور المعلول عمّا قبله.

$$
218 \text { ـ نفوري }
$$

لا أحب الأشخاص الذين، لكي يؤثروا فقط، عليهم أن ينفجروا
كالقنابل، ونخاطر بقربهم بأن نفقد السمع، إن لم يكن أسوأ.
219 ـ هلف العقاب
"هـدف الحقاب اصلاح من يُعاقب" هذه آخر حجة للمـدافعين عن الحقاب.

## 220 ـ تضحية

 التضخحية والذبيحة، ومع ذلك فإنه ليس في الوارد إطلاقاً أن يعطى لها الكلام.

$$
221 \text { ـ مراعاة }
$$

إن الآباء والأبناء يراعون بعضهـم البعض أكثُر بكثير مما تفعله الأمهات والبنات.

$$
222 \text { ـ شاعر وكذاب }
$$

 بقي هذا الأخ بائساً ولم يتوصل حتى إلى راحة الضمير .

223 ـ وكالة الحواس
 المكفوفين ملك من يملك أطول أذنيين".

224
أخشى ألآ تعتبر الحيوانات أن الانسان كائن من جنسها قد الخان أضاع
 الحيوان الضاحك، الحيوان الباكي، الحيوان المنذور للشقاء.

225 ـ الرجال الطبيعيين
 هكذا يحتج في السر الباحثين الكبار عن أثر إنساني، النين غالبرآ ما البا يعدوا بين كبار الرجال.

226 ـ الحذرون والأسلوب
 يؤمنون بقوتنا : لهذا المحيط نفيلة إنه يربي على (ابساطة الأسلوب") . يتكلم الحذرون بفخامة، يحجل الحذرون مستمعيهم فخمين .

227 - استنتاج خاطئ، ضربة غير موفقة
إنه لا يجيد السيطرة على نفسه، ومن هنا استنتجت فلانة أنه سيكون

من السهل السيطرة عليه، فرمت عليه بحبائلها؛ بعد فترة تصيرة ستصير البائسة عبدته .

$$
228 \text { ـ خد الوسطاء }
$$

 الشخصية؛ نهو لا يملك النظر الذي يميز ما لا ينتج إلا مرة والحا واحلة: إن من لا يرى إلا التماثل وكل شيء متساو يتميز بضغف النظر .

$$
229 \text { ـ تحد واخلاص }
$$

بتحد، لا يزال يتمسك بقضية صار ضعفها واضحاًا أمامه؛ .. . ويسمي ذلك (إخلاصاًال.

$$
230 \text { ـ عدم دراية }
$$

لا شيء فيه يُقنع - ويعود ذلك إلى أنه لم يكتم أقل عمل جيد قام به.

$$
231 \text { ــ العميقون }
$$

يتقد البطيئون في المعرةة أن البطء ضروري لها .

$$
232 \text { ـ حلم }
$$

 يقظين بنس الطريقة؛ إما ألاً نكون يقظين بالمرة أو أن نكونه بطريقة مهمة.

223 ـ أخطر وجهة نظر

 للأثر كل الافعال هي سواء بسواء كييرة وصغيرة.

$$
234 \text { ـ مواساة موسيقي }
$$

(الا تسمع آذان الرجال موسيقى وجودك؛ فأنت بالنسبة اليهم تقود

حياة بكماء، لا تستطيع طبلة آذانهـم أن تميز فيها أي من رهافة لحنـك ألاك صصحيح أنك لا تصل اللى الطريق العام وأنت تقود موسيقى عسكرية إن إلا ألا أنه آذان! يحق لهم مع ذلك القول ألن حياتك ينقصها الموسيقى، فليسمع من له

$$
235 \text { ـ عقل وطبع }
$$

يتوصل عدد من الرجال، بطبعهـم إلى أوج نقطة عند عقلهم بالذات ييقى ما دون ذلك ـ والعكس عند البحض الآخر .

## 236 ـ لتحريك الحشد


 شخصيتك وقضيتك في هذا الشكل الفّظ والمبسط؟

$$
237 \text { ـ الرجل المهذب }
$$


 عنيفاً، أنت، وأنا نفسي - هنا هو ("تهنيبها).

238 ـ من دون حسد
 أن يحصل على بلاد لم يمتلكها أحد من قبل ولا حتى رآها أحد ألا

239 - دون فرح

 السعادة مرضاً هعدياً بهنا الشكل ! ... من أين يتأتى هذا؟

240 - في البحر
لن أبني منزلاَ قط (وتقتضي سعادتي بأن لا أمتلك أي ممنزل) ولكن
إذا لزم الأمر، أريد أن أبني منزلاً، شأني في ذلك شأن بأن بعض الرومان، في
البحر؛ ؛ من الممكن أن يكون لدي بعض التجانس السري مع هنا الوحش
الجميل!
241 - فن فنان
هاك فنان طموح؛ إنه ليس شيئًا آخر غير الطموح؛ وليس فنه سوى
زجاج مكبر يهديه لكل من ينظر إليه.
Suum Cuique - 242
مهما بلغ مقدار نهمي للمعرفة، فإني لا أقدر أن أستخرج الأثياء إلا
 أن يكون سارقاً أو قاطع طريق؟

## 243 ـ أصل مفهومي (الطيب") و(الخبيث"

وحده نقط من يستطيع أن يشعر أن (اهذا ليس طيبآ"، يمكنه أن يحدث إصلاهاً.

244 ـ أنكار وكلمات
لا يمكن للكلمات أن تُظهِر كلياً حتى أنكارنا الخاصة.
245 ـ الثناء في الاختيار
يختار الننان مادته: هذه هي طريتته في الثناء.
246 - رياضيات

العلوم؛ ليس لأننا نتصور، إننا بذلك نتوصل إلى معرفة أفضل للألثأثياء؛ بل فقط لكي نتيم علاقة إنسانية معها ليست الرياضيات إلا وسيلة فائقة وعامة في المعرفة الانسانية.

## 247 ـ عادة

تجعل كل عادة من يدنا أشد حذاقة ومن حذاقتنا أشد خرقاً .

$$
248 \text { ـ كتاب }
$$

ما قيمة كتاب لا يعرف حتى أن يحملنا إلى أبعد من كل الكتب؟ 249 ـ تحسر العارف



 يكون خاصاً بها! آه يا شعلة جشعي اللعينة! ألا يمكنتي أَن أولد ألد في مئات ألها
 المعرفي

$$
250 \text { ـ شعور بالذنب }
$$


بالطابع المذنب للسحر، فإن حالة الذنب لم تكن أقل إنعلاماًا . والأمر عينه بالنسبة لكل شعور بالذنب.

## 251 ــ المتألمون المجهولون

 يكرمونهم: إنهم يتألمون بشدة من الانتحطاط الوضيع والمسكين لعدا
 عظمتهم الخاصة ـ وليس من التضحيات ومن الاستشهادادات التي تنيطها بهم

 الفانون اليه، إذ ذاك يكون متألماًا

252 ـ من الأجدى البقاء مذنباً
من الأجدى البقاء مذنباً عوضاً عن دفع عملة لا تحمل صورتنا! هذا ما تريده سيادتنا .

253 ـ دائماً في المنزل
سيأتي يوم نصيب فيه هدفنا مذ ذاك سنظهر بفتخر رحلاتنا الطويلة لنصل إلى الهدف. في الحقيقة لم نكن قد لاحظنا إطلاقاً أننا مسافرونا بحيث نكون قد رحلنا بعيداً في كل مرحلة جديدة كنا نفكر فيها آننا دائماً في البيت.

254 ـ ضد الارتباك
من يكون دائماً مندمجاً يبقى بعمق أبعد من كل ارتباك .
255 ـ مقلدون
A ـ ما معنى هذا؟ لا تريد مقلدين لك إطلاقاّ؟

ذاك؛ أريد من كل واحد أن يختار نموذجه بنفسه: تماماً كماً أفعل أنا .
A - إذن. . .؟؟.

256 ـ البشرة
يضع كل رجال الأعماق هناءهم في مقدرتهم على التشبه بالاسماك
الطائرة التي تلعب عند أعلى قمم الأمواج: فما يقلدرونه على أنه أفضل ما
في الأشياء هو سطحها : ما تملكه عند البشرة Sit venia verbo.
257 - بالتجربة
أكثر من واحد يجههل مبلغ ثرائه، إلى اليوم الني يدرك الرجال، حتى أغناهم، قد تحولوا إلى سارقين، في تواصلهم معه.

## 258 ـ منكر الصدلنة

ما منا منتصر لا يؤمن بالهدفة.

$$
259 \text { ـ من الجنة }
$$

|الخير والشُر هما من أحكام اله المسبقةّل| ـ تقول الأنحى.

$$
260 \text { - واحلدة بواحد }
$$

الواحد مخطئ دائماً: إلا أن الحقيقة تبدأ مع اثنين: الواحد لا لا يمكنه
أن يقيم الدليل لنفسه: إلا أنه يكفي اثنين حتى لا يعود بالامكان تهفيتهما .

$$
261 \text { ـ تفرد }
$$

ما هو التفرد؟ إنه رؤية شيء ما لم يُسمَّ حتى الآن، ولا يما يمكن تسميته
 إسم لكي يصير السيء مرئياً. لقد كان المتفردون في الغالب من أعطى أسماء للأثشياء.

Sub specie aterni - 262
A

$$
263 \text { ـ من دون غرور }
$$

 نؤلم المحبوب. وبالواقع يريد العاشق أن يبدو الهياًّ وذلك أيضاً ليس نتيجة للغرور .

$$
\begin{aligned}
& \text { B B - إإنها الطريقة الوحيدة لمشاطرة الأموات امتيازهم") . } \\
& \text { ـ A أي امتياز؟" } \\
& \text { B ـ ـ . أن لا تموت مرة أخرى". . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 264 \text { ـ ما نقوم به } \\
& \text { لا يفهم إطلاتاَ ما نتوم به، إنه فقط يُمدح أو يلام. } \\
& 265 \text { ـ آخر ارتياب }
\end{aligned}
$$

ما هي إذن، في آخر تحليل، حقائق الانسان؟ إنها أخطاؤه التي لا تدحض.

266 ـ حيث القساوة ضرورية
من لديه العظمة يكون قاسياً في نضائله وفي اعتباراته الثانوية.
267 ـ فضيلة الهلف العظيم
إن هدفاً عظيماً يجعلنا أعلى من العدالة نفسها، وليس نقط من أفعالنا
وقضاتنا.
268 ـ ما الذي يمنح البطولة؟
ان تمضي أبعد من أسمى أمل لك.
269 ـ بماذا تؤمن؟
بهنا : يجب من جديد تحليد وزن الأشياء.
270 ـ ماذا يقول ضميرك؟
(وعليك أن تكون ذاتك ذاتهاها.
271 ـ أين تمكن أشد المخاطر؟ في الشفةة .

272 ـ ما الذي تحبه عند الآخرين؟
آمالي.

273 ـ من الذي تسميه رديئاً؟
ذاك الني يريد دائماً أن يفضح
274 ـ ما هو الأثد إنسانية عندك؟

- توفير العار على أحدمم.

275 ــ ما هي سمة الحرية المتحقةّ؟ ألاّ تخجل من ذاتك.

## كتاب رابع <br> القديس يناير

> انتَ يا من برمح شعلتك
> تفتت صقيع روحي
> بهيث تهب هائجة
> نحو بحر أسمى آمالها.
> دايثاً أشد سداداً واششد صفاه.
> حر: ني ضيقها الودود
> هكذا تمجل مجاثبك
> آه، أنت يناير الأجمل.

جنوى - كـ / / يناير 1882
Sum ergo Cogito: Cogito ergo Sum.

$$
276 \text { ـ للسنة الجديدة }
$$

لا أزال أحيا، لا أزال أفكر: ينبني أن أحبا أيضاً، لأنه ينبغي أيضاً

 الأولى التي مرت في سريرة قلبي هذه السنة، وما وما هي الفيا الفكرة التي على
 اعتبار الضرورة في الأشياء على انها الجمال في ذاته: هكذا أصير واحداً

ممن يجملون الأشياء: حب القدر : Amor Fati: فليكن ذلك من الآن نصاعداً حبي! لا أريد أن أحارب القبح! لا أريد أن أتهم حتى المتهمين،
 وبالجملة، لا أريد منذ اليوم، أن أكون إطلاقاً سوى التأكيد.

## 277 ـ عناية إلهية شخصية

هناك لحظة تبلغ فيها الحياة ذروة ما: ما ان نبلغها، ترانا بالرغم من
 الجميل، فإننا مع ذلك نـخال فكري، ويكون علينا القيام بأقسى تجارينا صعوبة . في الوا الواقع، في تلك الك الك اللحظة تمثل أمامنا فكرة العناية الإلهية الشخصية بأشا ناطق بلسانها، الظاهر، لأننا نرى مذ ذاك الك أن كل ما ما يصييبا يلاور باليا باستمرار
 تأكيد هذا التأويل ببراهين جليدلة: مهـما يكن الأمر، الطقس الـئر الحسن أو








 تأويل وربط الاحداث قد بلغت أوجها في في هذه النقطة، ولا نتباهى أيضأِ
 يدهشنا : تألفاً برنين مفرط الاتقان لنجرؤ أن نعزوه إلى ألى أنفسنا. في الونا الواتع،
 وأحكم عناية إلهية لا يمكنها أن تتخيل أجمل من تلك الك الموسيقى التي تولد عندئلْ من يدنا المجنونة.

## 278 ـ فكرة الموت

أشعر بفرح كئيب في العيش وسط هنا الخليط من الأزقة والحاجات















 الحياة مقبولة أيضاً مئة مرة أكثر .

## 279 ـ صداقة الكواكب

 نسعى إلى أن نحفي ذلك عن أنفسنا أو أن نداريه أو أن نحجنبه كما لو كان أن علينا أن نخخجل منه. شأننا في ذلك شأن سفينتين تتابع كل وأن واحلدة منهـها
 كما فعلنا ذلك من قبل. . . ، وعندها يرتاح المركبين الطيبين جنباً إلى جنب

 الواحد بعيداً عن الآخر، كل على بحاره، نحو جهته، تحت الشـو النـوس

المتختلفة ـ وربما لن نعود نرى بعضينا إطلاقاً : ربما لنلتقي مرة أخرىى،



 رائع، ميدان غير مرئي، فلك كوكا فكبي، كتبت عليه وجهتيا ولنا وأهدافنا المتباينة كمراحل صغيرة؛ . . . لنرتفع حتى تلك الفكيك الفكرة، لكن حياتنا قصيرة ونظرنا

 حتى لو كان علينا أن نكون أهداة على الأرض.

## 280 ـ هندسة معمارية لمن يبحثون عن المعرفة

من الضروري أن نفهم ذات يوم، ولربما كان هذا اليوم قريباّ، ما


 يمنع الذوق الرهبان من الصـلاة بصوت مرتفع: أبنية وسحدائق تعبر في
 الكنيسة تتولى ناصية هذا التأمل وحيث الـ vita contemplativa كانت دائماً في المقام الأول الـ vita religiosa وكل ما با بنته الكنيسة في هنا النا النوع يعبر عن تلك الفكرة. ولا أرى كيف يمكنتنا أن نتلبر أمر هذه الألأبنية حتى لو
 مع الما فوق - طبيعي، تتكلم لغة مفرطة الفخامة ومفرطة الضين الضيق لكي يكون

 في هذه الأروقة والحدائقّ .

## 281

بمكن التحرف على المعلمين من الدرجة الأولى في أنهم يعرفون، في

الأشياء الكبيرة كما في الأشياء الصغيرة، أن يجدوا النهاية الكاملة، سواء في لحن أو في فكرة، أو في الفصل الخامس لمأساة، أو في فعل سياسي.
 ويجهلون ذلك النظام المهيب والصافي الذي يرتسم مثلالّ في هبوط سلسن
 يختم أغنية لحنه.

## 282

ثمة أنماط للذهن تفضح، حتى عند العقول الكبيرة أصلها الرعاعي أو نصف الرعاعي: إنها مسيرة وخطى أفكارهم هي التي توشي بهـم؛ إنهم لا لا يعرفون أن يمشوا. وهكذا فإن نابليون نفسه، في مرارته العميقة، لم الم يكن يعرف أن يمشي إطلاقاً بخططى أميرية واشرعية) في المناسناسبات التي تقتضي ذلك، في مواكب التتويج الكبيرة وفي مناسبات مشابهة: هنا هناك أيضاًّ لم يكن يمشي الا كقائد أركان فخور وعنيف في آن معاً، إضافيافة إلى أنه كان ألنا يعي ذلك تماماً . لا شيء يضهحك أكثر من من رؤية هؤلاء الكتاب الـاب النين يتسربلون لباس مرحلتهم: إنهم يأملون بذلك أن يخفوا أقدامهم.

## 283 ـ رجال ممهلين

أحيي بفرح كل ما يبشر بمـجيء مرحلة أشد رجولية وأشد محارباربة،

 تدخل البطولة إلى مجال المعرفة، وتعلن الحربـ كرمى للفكرة ونتائجها . يلزم الآن الكثير من البواسل المبشرين والذين لا يمكنهـم أن ينبـج

 اللامرئية ويعرفون أن يبقوا مواظبين، رجال ريال يسعون بشغف إلى الحون الحواجز

 الهعغير، رجال يحكمون بحرية على كل المنتصرين ويقيسون بدقة ما يرجع

إلى الصدفة في كل نصر وكل محجد، رجال لديهمم أعيادهم وأيام عملهم الخاصة وحدادهمم، لديهم عادة أن يحكموا، وأن يحكموا بئةة، ومستعدلين في اللحطة عينها للخضوع عندما يجلدر ذلك، فخَورين في الحالة الأولى


 أبنوا مدنكـم عند فيزوف، أرسلوا مراكبكم للبحار التي لم يتم ارتيادها بعا بعد. عيشوا في حرب مح نظرائكم ومع أنفسكم، إنهار إنهوا واغزواوا، طالما لما ليس بامكانكم" أن تكونوأ مسيطرين ومالكين، أنتم رجال المعر فةا الزمن الذي يمكن فيه أن يكفيكم أن تعيشوا مخختبئين في الغابات شأنكّم
 خاص: ستتوق إلى أن تحكم وتملك وستريدون أنتم ذلك هعها! 284 ـ الثقة بالذات
قليل من الأشخاص يملكون ثقة مطلقة بأنفسهمم: وبين هذا العدا



 أن يقنعوه أو أن يرضوه، وهلذا ما يتطلب عبقرية. إنهم أشد الناقمين على

## Excelsior - 285

اللن تصلي بعد الآن إطلاقاً، لن تتعبد بعد الآن إطلاقاً، لن ترتاح
 أسمى طيبة، أسمى مقدرة ولن تفرغ حمولة أفكاركا ـ لـن تحصرل على أي أي

 يكون لك من منتقم، ولا من مصلح أَخير، ـ ـلن يكون هناكُ من علة ولا

حب فيما سيحصل لك ـ ولا مكان مفتوح لراحة قلبك حيث لن يكون لديه
 العود الأبدي للحرب وللسمام: . . . . يا رجل التخلي، أتريد أن أن تتخلى عن
 ستمتنع يوماً عن الجريان وينتصب سد في الموضع اللي كانت تجري فيه


 الانسان عن الارتفاع في الوقت الذي سيتوقف فيه عن الذلوبان في الها

$$
286 \text { ـ استطراد }
$$

هاك آمال؛ لكن ماذا بامكانكم أن تروا منها؛ ما الذي بامكانكم أنم تشعروا به إذا لم تكن أرواحكم قد عرفت اللعب والسناء والفـجر؟

 للأسف! إذا لم تكونوا شيئاً آخر غير حجارة وحيوانات، إبحثوا لكم في البدء عن أورفيوس!

287 - فرح العمى
يقول المسافر لظله: االأفكار، عليها أن تدلني أين أنا موجود: وليس أن تكشف لي إلى أين أمضي. أحب الجهل بالمستقبل، ولا أريد أن أن أموت من نفاذ الصبر بانتظار أشياء موعودة، ولا أن آكل قمحي أخضرها.

## 288 ـ نفسيات سامية

يبدو لي أن أغلب البشر لا يؤمنون بالنفسيات السامية الا ما كا كان يدوم للحظات، لربع ساعة على الأكثير ـ باستئناء هذه الكائنات الت الناء النادرة التي

 إمكانية منشطة: لا يقدم لنا التاريخ مثلاً أكيداً عليه. ومع ذلك فإنه من



 وشعور بالارتفاع ويالعمق، في آن معاً، شأن ارتقاء مستمر يصاحبه إنطباع

بالاستناد المريح على الغيوم.
289 ـ لنرفع المرساة
عندما نمـعن النظر بالتأثير الذي يمارسه تبرير فلسفي كامل على كل

 العام، عندما نرى كـم يججله راضياً عن نفسه، غّنياً، فائضهاً بالسعادة وحسن










 للاكتشاف أيضباً! فاصعدوا أيها الفلاسفة إلى سفنكم!

290 ـ شيء واحد ضروري
"قَّم أسلوبـآ" لطبعـك، . . . إنه فن معتبر ولكـن نادرآ ما نـلقاها
 كيف يدرجها جيداً في مخخطط فني يظهر كل عنصر فيه علىى أنه قطحة فنية

وذهنية، ويكون حتى للضعف نضيلة استهواء النظر. هنا نكون قد قد أضفنا قطعة كبيرة من طبيعة ثانية، هناك نكورن قد اقتلعنا قطعة من الأولى، وفي وفي


 تأثيرات المنظور : مهمتها إبراز الابعاد، والدئ الدوة إلى إلى اللامتناهي ما ان ينتهي العمل حتى يبدو أن إكراه ذوق وحيد بعينه هو الاني الذي سيطر وشكل الاشياء الكبيرة كما الأشياء الصنيرة: أكان هذا النا الذوق جيرا



 وأخخضعت، ولو كان عليهـم أن يشيدوا قصوراً، أن يغرسوا







 الواقع يلزم شيء وحيد: أن يتوصل الانسان إلى أن يكون رانيا راضياً عن نفسنه
 يمكن تحملها أونيك أولك المستاؤون من أنفسهم مستعدون دائماً للانتقام منها : ونتحن من سيكون ضتحاياهم، حتى لو لم يكن الا بلا بتحملنا مشهدهم الكريه دائماً، لأن مشهد البشاعة يجعلنا دائماً سيئين وكئيبين.

## 291 - جنوى

تأملت لفترة كافية من الزمن هذه الملينة، منازلها الريفية، حلاثئق لهوها، مححيط تلالها الفسيح وانحداراتها الماتيا المسكونة، ولم أستطع أن أمتنع عن أن أقول لنفسي: اكتشف هنا وجوه الاجيال التي مضت






 المججموع. لقد تشكلت هذه التطعة بشكل وافر من هذه الر الرغبة الرائعة والتي
 يعترفون بأي حد للآفاق البعيدة، فإنهم وبعطشهـم للـجليد قد ألقا والماموا عالماً
 موطنه الأصلي على الآخر، كان كل كل واحد يستنـي



 نحزر هذا الميل اللى المساواة، إلى التنسيق، الذي قاد البنائين . بالمقابلـ، ،



 يكن إلا للحظة بعد الظهر المشمس هنا النال، حيث تشا لانعر روحه الكئيبة، والتي لا تشبع، تشعر لمرة أنها قد بلغت الشبع وحيث لا لا يحود على نظره أن يرى الأشياء الغريبة ما خلا كل ما يتمي إليه.

## 292 - إلى واعظي الأخلاق

 بذلك: إذا أردتم أن تنزعوا عن أفضل ألا الأثياء كل فتنة وكل ألور قيمة، تابعوا
 ليل نهار عن سعادة الفضيلة، وسكون الروح، وإنصاف العدالة الملازمة؛ بسرعة سيركم مذه ستنتهي تلك الأشياء الممتازة بألن تستميل قلب الشار الشعبا وسيكون صراخ الشارع الىى جانبها : إلا أنها وبمرورها منا مي يد إلى يد ستنتهي

 فلتحاولوا مرة إذن، على سبيل التجربة، وصفة مختلفة، إذا كاه كتم لا تا تريدون، كما حصل معكم لغاية الآن، أن تحصلوا عليا على نقيض ما تبحثونون عنه: أنكروا
 اجعلوما من جديد الحشمة السرية للروح المتوحدة، ، قولوا أن الأخلاك فالواكهة
 عرق الأبطال. إلا أنه يلزم لهذه التضية أن توحي بالخشية الئية وليس بالا شمئزاز، ، مثلما فعلت حتى الآن! ألا يستميلنا اليوم أن نقول للأخلاتي النا على طريقة المعلم ايكارت Eckart: هأستجير بالش على أن يرئني من الشّ؟

$$
293 \text { ـ جوُنا }
$$

إننا نعرفه جيداًا . . ان من يكتفي بالقاء نظرة عابرة على العلم ـ شأنـ

 أصغر الأمور وأكبرها، هذه السرعة في التقويم التي يفرضها فيا في البحث، في الحكم وفي القرار، لديها شيء ما مروع ومخيفـ. إن ما ما يروع رجلنا هو أن يطلب منه منا أن يعطي أقصى ما للديه وأن يحقق المستحيل، من دون أن يحصد التكريم أو المديح على الاطلاق . بينما على العكا الـكس من ذلك تمامأ، فإنه لا يسمع في الـحياة العسكرية إلا اللوم أو التبكيت الحنيف، وبلهجة آمرة لأن النجأح هنا هو القاعدة، ويجب الآلا يكون الفشـل سوى الاستثناء: ومنا، كما في كل مكان، للقاعدة فم صامت. يـجري

الأمر في هذا (التقشفناه في المـجال العلمي كما اللياتة في المجتمعات العالية، إنها تخيف الجاهل . لكن الكن من يعتادها لا يعود بامكانه العيش في

 قذر ولا يستطيع, التنفس : إنه يخشى ألاّ يستفيد أحلد من أفضل ما ما في فنه، ،



 العكرة حيث يحكم عليه أن يسبح وأن يتوحل وأن أن يوسخ أجنحتهـ ألا كلا
 ولدنا للهواء، للهواء الصافي، 'نحن منافسي شعاع النور، وإلإنا كان النا أغلى


 شججان، حتى أننا رهيبون، شبيهين بالنار . فليخشنا أولئك الذين النين لا يعرنيون أن يدفثوا أنفسهم ولا أن يضيئوا قرب النار التي نشكلها نحن.

## 294 ـ ضد المفترين على الطبيعة




 يستسلموا لميولهم ولاندفاعاتهم برضى وبيلم وبلون مبالاة: إلا أنهم لا يقومون
 بين الرجال: لأن التعرف على نبل الروح يتم دائماً في انها لا تحخاف من
 عصفور ولد حرآ، إلى أي مكان تدعوها اليه رغبتها! في أي مكان تمضي يكون هناك دائماً الشمس والحرية.

## 295 ـ عادات تصيرة

أحب العادات التي لا تدوم؛ فهي لا تقدر بثمن إذا أردنا أن نعرف
الكثير من الأشياء، الكثير من الحالات، ألاء أن نسبر كل عذوبتها، ومرارتها:
 وبشكل عام، كل ما أستطيع أن أراه فيها من شهواتها فيا العا العالية والواطئة. أتخيل دائماً أن هنا الشيء أو أو أك سيرضيني باستمرار ـ ـ ذلك أن أن للعادة

 علي رضى ينفذ نعيمه إلى أعماقي، ولا يعد بار باستطاعتي أن أل أرغب بشيء


 بعضنا البعض. وبالأصل ينتظرني شيء جديلد، ينتظرني عند عتبة الباب مع مع




 عادات نهائية: مثلانٍ نتيجة لوظيفة اجتماعية النية، أو لتردد مستمر على ألى وسط



 حياة خالية تماماً من العادات، حياة تفرض إرتجالاً مستمراً، فهُذا منفاي، سيبيريا الخاصة بي

## 296 ـ السمعة الصلبة

كانت السمعة الصلبة فيما مضى ضرورة قصوى: في كل مكان تسيطر في مجتمعه غريزة القطيع، لا يزال من الأنسب لكل فرد أن أن يقدم طبعه

واهتماماته على أنها معطيات نهائية، حتى عندما لا يكون الأمر كذلك.

 يوثق بها دائماً، في نضيلة هذا، وفي طمور ذير ذاك، وفي تأمل وهوى ذلك الآخر أيضاً؛ وهو "لا يكرم شيئًا بمقدّار ما يكرم هذه الطّبيعية الآلية، نهو
 في جههده، لا بل في عيوبه. إن هذه الطريقة في الحكمب، والتي ازدهرت وتزدهر في الوقت عينه في كل مكان مـر أخلاقية التقاليد تربي (الطبع"






 على كل تكريم: هاك التقاعدة التي لا يزال علينا أن نحيا بظلها اليا حتى أيامنا هذه! وما أصعب العيش عندما نشتعر أننا نتنفس هواء، أحكان الحام عدة آلاف
 متعب، وأن حياة كبار العقول لم تكن لتمر من دون أن يحتقروا أنفسهم وأن يعانوا في الـر من البؤس.

## 297 - معرةة مخالفة القول

 رفيعة على الئقافة. حتى أن البعض يعرفون أن الرجل الأعلى يتمنى يلى ويثير التناقض ليحصل على دلالة نسبية لتعسفه الخاص، النيا الني كان سيجهانله بدون ذلك. إلا أن معرفة المناقضة، والحفاظ على ضما ولاير مرتاح مكتسب من العداء لكل ما هو اعتيادي، تقليدي، ومقدس، هاك ما ما يشكل أكثر أكثر من تحمل واثارة التناقض، هاك الك ما هو - جوهري - عظريم، جليد ومدهش في في ثقافتنا، هاكُ الخطوة الأسمى لللهن المتحرر: من يقدر على ذلك اليوم!

298 ـ أنين
قبضت على هذه الفكرة ومي طائرة، ومن خشيتي من أن تفلت مني
 الكلمات، وتبقى معلقة فيها رخوة مهتزة، وأكاد عندما أنظر إليها، لا أعرف كيف كنت سعيداً بالتقاط هذا العصفور .

## 299 ـ ما يمكن تعلمه من الفنانين

 عندما لا تككون كذلك؟ ويبدو لي أنها في ذاتها ليالـها ليست كذلك على
 مثلاّ، المر، أو يخلطون السكر والخمر، أكثر من هؤلاء، هناك الْاك الفنانين اللنين لا يتوتفون في العمق عن هذا النمط من الانختراعات، من من أن يفعلوا فنل الأبطال. الابتعاد عن الأشياء حتى يختفي العدد الكبير من تفاصيلها ويجبر العين على أن تضيف تفاصيل أخرى لتمري التمكن من رؤيتها، أن يخفيها
 بغضاً بحيث لا يسمح للنظر إلا بأن يقوس منظروها؛ او أن نراها من من خلا لال


 وتبدأ الحياة؛ أما نحن، فإننا نريد أن نكون شعراء حياتنا التا وقبل كل شئ في التفاصيل الصغيرة، وني أتفه أمور. الحياة اليومية الحميمة.

## 300 - ممهلدو العلم

هل تعتقدون أنه كان بامكان العلوم أن تنمو وتكبر، لو لو كم يكن قد تقدمها هؤلاء السحرة والخيميائيون والمنجمون وان والرقاة، الذين كانيران عان عليهم في البدء بواسطة طعم سراب ووعود أن يثيروا الجوع والعطشي ، ممهـدات
 بكثير مما يمكن الحصول عليه ليكون بالامكان القيام بأدنى شيء في مير مجال المعرفة؟ اننا نرى هنا مجرد تمهيد للعلم، تمارين تحضيرية لم يشعر بها

على أنها كذلك ولم تمارس على أنها كذلك: وعلى النحو عينه، ربما





 قد سرق النور، وأن يكفر عن هذه الفاحشة، ، ليكتشف أخيراً ألنه أنه برغبته هو

 واللقوقاز والعُقاب وكل التراجيديا البروميثوسية لكل الباحثين عن المعرنـونج

## 301 ـ هـذيان المتأملين

يتميز الرجال الفائقون عن الرجال السافلين بقلدرة فائقة على الرئية



 تنمو فيه مختلف أنواع لذته وعدمها . يصير الانسان الألأعلى دائماً أشد فرحاً




 البسيط المدعو إلى حفل ليقبع في الصفوف الأولى الـى كمؤلف فإنه يملك من دون شك Vis contemplativa وملكة النظر الارتدادي إلى عمله، ولكن ، لالـي وفي نفس الوقت، وقبل كل شيء يملك ״ العملي مهما قيل عنه في الظاهر، وأياً كان الاعتقاد التقليدي . نحن من من يفكر ومن يشعر، نحن في الحقيقة من يعمل ولم يتوقف عن فعل ما لما لم

يكن موجوداً من قبل: هذا العالم الابدي النمو من التقويم والألوان

 يكررونها، يترجمونها في خرفيتها، في الفعل وفي الحياة العادية . لانيا كل ما لـ له
 دائماً لا قيمة لها، لقد تلقت قيمتها ذات يوم كهبة، ونحن كنا الواهبا باهبين!

 ذلك فإنتا نسساه بلمح البصر: إننا نجهل أفضل قوتنا ونتلل بعض الشيء مناء من تقييمنا لأنفسنا، نحن المتأملون ـ إنتا لسنا بفخورين ولا بسعداءُ بقدر ما يمكنتا ذلك.

## 302 ـ خطر الأشد سعادة

ان تمتلك أحاسيس دقيقة وذوقاً رفيعاً؛ أن تكون معتاداً على أشهى وأجود ما يمالكه الذهنن، على انه طعامه المنطقي والطبييعي، أن تتمتع بروح المرا قوية، شجاعة وجسورة، أن تمشي في الحياة بخطى ثابتة، قرير الـينين أن أن
 البحار والعوالم التي لم تكتشف بعد وبالرجال

 لأنفسهم، في هذه الأماكن البعيدة، تعتريهم الدموع فجأة في نعيم اللتحظة التي يهزمها نعيم التعاسة القرمزي! من لا يحب أن يكون منا منا خيره،
 اليونانيين الهتهم، لا، من منح الآلهة لنفسها ولكن - ولا نكتم الأمر - ــ


 فأكثر حساسية لدقائق المعاناة؛ ويصير في النهاية حساساساً بافراط: كان يكفي هوميروس حركة انحراف مزاج بسيطة أو نور، لتنكد عليه حياته. لم

يكن باستطاعته أن يكتشف (احزورة") صغيرة طرحها عليه صيادين شباب ليحلها! . . آه نعم! إنها الألغاز الصغيرة التي تشكل خطراً للأشد سعادة

303 ـ كائنان سعيدان
حقاً، وبالرغم من فتوته، يعرف هذا الرجل، في الحياة وهو يلهش أشد المراقبين دقة: يبدو أنه لا يخطئ أبداً، مع أنه يلمبر
 الارتجال الموسيقي هؤلاء الناين يتوق المستمع إلى أن يمنح أيديهم عصمة


 ذلك أنهـم يعرفون دائماً أن يحيوا في هذه الصن الصدفة حساً جـميلاً وروحاًا جميلة.








 فقدانها : لهذا السبب أملك منها أكثر منكم جميعاًّاله.

## 304 ـ بالفعل يتم التخلي

أكره في العمق، كل هذه الأخلاق التي تقول: الا تا تفعل هنا ، لا لا

 ألاَّ يكون لدي هماً آخر إلا أن أفعله بشكل جيد، بمقدار ما أستطيع ذلك،

وأقدر علبه بين كل الرجال. فالعيش بهذه الطريقة يجرد كل الهموم التي لا
 كره ولا نفور، وغداً ذاك شأن الأوراق المصفرة التي تنفصل عن الشجرة الوة
 الهدف نظرنا، لشدة ما تصر العين على أن ترى أمامها، لا تلحيد إلطالاقاً لا لا إلى اليمين ولا اللى اليسار ولا نحو الأعلى ولا نحو الأسفل . (إن نشاطنا

 إلى نقري، ولا أحب أي من تلك الفضائل السلبية التي يشكل الجـحود وإنكار الذات ماهيتها.

## 305 ـ السيطرة على الذات

إن هؤلاء الأخلاقيون الذين يلْعون أساساً ، وفي الميار المقام الأول إلى ألى أن
 نوع من التآكل الذاتي يصير طريقته في الرد على كل التى التوترات الأكثر





 على نفسه، فقير أخيرآ، مغلق بإحكام عن أجمل صدف الرون الورح، وعن كل درس مستقبلي! لأنه علينا أن نعرف أن نضيع أنفسنا لوقت إذا كنا نريد أن أن نتعلم شيئاً جليداً مما لا نشكله نحن بأنفسنا.

## 306 ـ رواقيون وأبيقوريون

يختار الأبيقوري الظرف والأشخاص وحتى الاحداث التي تلائم
 عن أغلب الأشياء تقريباً - إذ أنها تشكل بالنسبة له غذاء مفرط القوة

والثقل . بينما يتمرن الزواقي على بلع الحصى والدود وكسرات الزجاج






 يُنصح بالرواقية، ولكن من يملك إمكانية استباق الحوادث مـر مع بعض اليقين



الرواقيين القاسي الْمْنقوش بالشُوك .

## 307 ـ لهالح النقد

يبدو لك في الوقت الحاضر خطأُ في شيء كنت فيما هضى تحبه على
 انتصر على هنا النحو . غير أنه ربما كان هنا أنا الخطأ في الماضيا


 من قتل فيك تلك الفكرة: إنكك لم تعد بحاجة إليها، فهي بالتالي تنهار الـيار، وتتحرك لا عقلانيتها وتظهر كالدودة في وضاك ونح النهار. عندما نما نمارس ذهنا النقدي فإنه ليس عبثياً، ولا غير شخصي، إنه في الأغنلب، إجمالاً، دليل
 مضطرون لذلك، طالما شيء ما يريد فينا أن يحيا وأن يتأكد، شيء ما ما ربا ربما كنا نجهله، ربما كنا لا نراه بعد! لنعطي هذه العلامة الجيدة للنقد.

## 308 ـ حكاية كل يوم

ما اللي يشكل عندك حكاية كل يوم؟ لتنظر في العادات التي تؤلفه:

 الحالتين أن يمنحكك البشر الثناء عليه، وان تكون أنت بالمقابل، في الابي كل الأحوال، ذا فائدة مساوية لهم، إلا أنه يمكن للثناء والمنفعنة والا الاحترام ألن ألن يكغوا من يسعى فقط إلى راحة الضمير .... ، إلا أنهـم لا يكفونك، يا راجس الحقيقة، يا من يملك علم الضمير! .

## 309 - من أعماق سابع وحدة


وهذه الحاجة إلى الحقيقي، هذا العطش إلى الواقتي، والـا الأكيد، هذا الكره
 بي أنا بالضبط؟؟ أحب أن أرتاح، إلا أنه لا يسمح لي! بالنسبة لي ليس
 جديدة، ومرارات قلب جديدة! يلزمني أن أتقدم أيضًاً، أن أرفع هنه القند ألدم
 الغالب للأشياء الجميلة التي لا تستطيع أن تمسكني إلا نظر مليء بالجزع لأنها لا تستطيع أن تمسكني!"!.

## 310 ـ موج وإرادة

كيف تقترب تلك الموجة بجشع، كأنما تريد أن تبلغ شُيئاً ما! بأي سرعة رهيبة تزحف في أشد زوايا الصخخور سريةا يبدو كأنها تريد أن تسبق
 هي ترجع، بيطء قليل، لا تزال بيضاء من الانفعال، ، .. هل خاب ألها أملها؟


 الأمواج، هكذا نحيا نحن أيضاً، نحن من يستخدم الارادة! ... لن أقول

أكثر بهذا الخصوص... آه، ماذا! آتحذرين مني! أتسخطين عليّ أيتها الوحوش الجميلة؟ أتخبين أن أبرح كلياً بسرك؟؟ فليكن! أتخفبين، أرشقي
 كما تنعلين، يني ويين الشمس! لم يعد هناك من شيء في العالم سوى هنا الغست الأخضـر البحري الجلي والبرق الأخضر . المتابي الجي أيتها العنيفة

 والْزبد؛ أستحسن كّل شيء، لأن كل شيء يستوي عندكا إنيا وأنا مدين لك
 سرك، أعرف من أي عرق أنبِ! إننا من ذات العرق، انت وانا نتقاسم

السر عينه.

## 311 ـ أشعة منكسرة

 يشتكي على مذا النحو: (إنه لمن الصعب ألاً نسيء إلى البشر - آلها ما ها هو
 لانفسنا بماً يثير الفضيحة؟ أليس من الأجدى أن نعيش وسط المعتيرك الما مصلحين في الأفراد الخطايا التي سترتكب، والتي يجب ارتكابها أما المام

 عندما أعرف الاساءات التي ارتكبها الآخرون بحققي، الالا تكون ردة فعلي
 أقوله لهم، إني آتفق بشكلي سيء معكم، لدي الكثير من الحقائق بجانبيا
 أخطائي، جنوني، واخطرابي،، ماكم دموعي، غروري، ماينيا ماكم أيضاً سري
 جيدآً فأنا لا أحقد على قانون الأشياء ولا على طبيعتها التي تريد أن تكون
 جمالآ، أوقاتآ نشعر فيها مع كل فكرة جديدة بعض الجدة أننا ضروريون،
 نصرخ في كل واحد: ضأنظر، إن مملكة اله قريبة! أما فيما يخصني فانئي لا لا
 نفكر بهذه الطريقة عندما نكون شجعاناً : عندما نكون شجعاناًا نحن لا نفكر بذلك. . .

$$
312 \text { ـ كلبتي }
$$

 وملهِ وذكي تماماً مثل أي كلبة. .. وباستطاعتي أن أكون لاذعاً معه، بلهجة متسلطة وأن أفرغ عليه مزاجي، كما يفعل الآخرون مع كلانبهم وخحلمهم ونسائهم.

$$
313 \text { ـ ما من لوحة استشهاد }
$$

أريد أن أفعل ما نعله رافائيل، ألاًّ أرسم شهداء آخر حتى لا نسعى إليه في المكان الذي يعيش فيه مع القساوة كأخت ألها له: ولن يجد طموحي أي لذة في أن أرى نفسي وقد مرت بها بلاداً سنياً .

314 ـ حيوانات داجنة جليلدة
أريد أن أرى نسري وأسدي في متناول يدي لكي تأتيني في كل لحظة إشارات وتنبؤات عن مقدار قوة أو ضعف قوتي. أيتجدر بي أن أخ أخفض
 اللحظة التي سيكونان فيها هما من يرفعان نظرهما بوجل نحوي؟

315 ـ من آخر لحظة
العواصف هي خطري: أأحصل على العاصفة التي سأخضع لها ، كما خضم أوليفيه كرومويل Olivier Cromwell لـاصفته؟ أو أنني سـأنطفئ
 تلف؟ أم أخيراً سأنفخ بنفسي لنفسي حتى لا أتلف نفسي؟

## 316 ـ رجال النبوة

أنتم لا تريدون أن تفهموا أن رجال النبوة هم كائنات تتألم كثيراً:

 تتألم من الجو والغيوم المشتحونة بالكهرباء! إننا نرى أن لبحض الألنا لأنواع
 في أوروبا وليس فقط في معارض الوحوشى، بل في الهواء الطلق، في جبل
 غيمة، ولا تزال بعيدة عن مجال الرئية، تنقلب شتحنة كهر اليائية قوية إيجابية
 عدواً سبقترب؛ تتهيأ للدفاع أو الهرب: وعادة ما تختبئ، إنها لا ترى الوى الظاهرة الجوية في الطنس السيء، إنه العدو، عدو تشعر مسبقاً بيده.

## 317 ـ نظر استعادي



 "upathos» نوتات موسيقية اليوم بشتاء ومنزل، حياة متوحدة تماماً وبمزاجي ني ني ذلك الوقت: كنت اعتقد أنني سأحتظظ بها طيلة حياتي. إلا أني قد نـهيمت الآن

 أو للأبدية؛ !إذ أننا نتهي بأن نصير مفرطي الالثيرية لهنا الكوكب.

## 318 ـ حكمة الألم



 فالوجع ماهمته فتط. إسمع فيه أمر القبطان: (اارخوا الاشرعةال على البحار

المقدام أن يتمرن على التحكم بأشرعته بألف طريةة؛ وألا ينتهي الأمر معه


 أشخامِ عند اقترابٌ ألم عظيم، يسمعون الأمر المناقضى ، ولا يكا يكونون أشد



 النوع، إنهـم محرضين من النمط الأول، حتى عندما لا يكا يكون الا لأنهـم يقاومون الرفامية ولا يخغون إشمثزازهم لهنلا النوع من السعادة.

## 319 ـ مؤولي تجاربنا المعاشة

ثمة نزاهة تبقى غريبة عن كل مؤسسي الاديان ومن شابهـم: - إنهم


 الحواس، هل حاربت الاشباح بشجاءة كافية؟ ما من من أحد منهـم طرح هنه الأسئلة، ما من أحد من رجال ديننا الطيبين قد طرحه اليوم أيضاً: إنها بالعكس، عطاشاً لأشياء بامكانها أن تصطدم العقل، ولا يريدون أن يتعذيوا كثيراً لتسكين هذا العطش؛ كما انهم أيضاً يعيشون من (المعجزاتات) ومن (البعثال، ومن سماع أصوات الملائكة! لكن نحن ، نحن نحن الآنخرون،
 بيوم! بصرامة توازي صرامة سيرورة التجربة العلمية! إنتا نريد ألنا أن نكون تجاربنا الخاصة، نريد أن نكون الأرانب الخاصة بتجاربنا! .

## 320 ـ عند عودة اللقاء

 نجمتك في خضم العالم الحاضر؟ أين سيكون مكانك في الشمس بحيث

تستطيع، أنت أيضاً، أن تتمتع بفائض من الهناء يبرر وجودك؟ ألا يما يمكن لكل واحد أن يتصرف تبعاً لحسابه ـ هنا ما ما يبدو أنك تريد ألـد أن أن تقوله لي وأن يتوقف مرة واحدرة ولـى الأبد عن الثرثرئرة عن المنفعة العامة، وعن القلت على مصير الآخر والمجتمع!
B ـ إن طموحي أعظم من مذا بكثير، ولست إطلاقاً بباحث. مـا ما أريده هو أن أخلق لنفسي شمساً خاصة.

321 ـ سذر جليد
فلنتوقف عن التفكير باستمرار بالعقاب، بالذم، بإرادة التحسين! ليس

 بالأحرى على أن يعادل تأثيرنا على كل ما سبأتي تأثيره ويتجاوزها
 إلى الصراع المباشر . لكن بالعكس لنرفع أنفسنا دائماً إلى الأعلىى، لنجهل

 المتبرمين! لنضع أنفسنا بالأحرى جانباّ! لنفض النظرا

$$
322 \text { ـ رمز }
$$

إن المفكرين الذين يفكرون أن الكواكب تدور في أفلاك دائرية ليسوا الأعمق: إن من ينظر في ذاته كمن ينظر إلى كون لا الا حد لها لها ويحمل في في أعماقه سبلاً لبنية، يعرْف أيضأ اضطراب بلاب كل الأفلاك: فهي تمل إلى الخواء، إلى متاهات الوجود.

323 - حظ
إن أعظم امتياز يمكن للقدر أن يمنخنا إياه هو أن يتركنا نحارب لفترة من الزمن الىى جانب أعدائنا، لأنه يهيئنا بذلك لنصر عظيم.

## in media vita - 324

لا، لم تخخيب أملي الحياة، كل سنة أجدها أفضل ، أشد رغبة وأشد غموضاً، . ـ ـمنذ ذاك اليوم الذي جاءتني فيه محررتي الكبرى، فكرة ألنـ ألنه


 المتخاطر، كون من الانتصـارات حيث للمشاعر المار البطولية ميدانها وصا وصالة

 سيفقه إذن أن يضحك جيداً وأن وعيشُ جيداً إذا لم يفقه في البدء الحرب والانتصار؟

## 325 ـ ما يظهر العظمة

 وبالارادة بأن تسبب آلاماً عظيمة؟ أن تعرف أن تتألم لهو أقل الأشياء: النساء الضعيفات لا بل العبيد، يتوصلون أحياناًا إلى أن يكونوا ألأن أسياداً في
 اليقين بينما تسبب ألماً عظيماً، وتسمع تصاعد الْصراخ، هذا هو العـان العظيم،

والني يظهر العظمة.

## 326 ـ أطباء الروح والألم

لكل واعظي الأخلاق، كما لكل رجال اللاهوت ضور مشترك: ألنهم يسعون لاقناع الآنسان بأنه في حالة سيئة جداً، وأنه بحالاجة إلى على علاج
 أعاروا السمع لقرون طويلة لهذا النوع من الأساتذة، فتد إنتهى الانسان الانسان إلى الىانى


 يصعب تحمل الحياة. وهم في الحقيقة لا يقبلون الشك بها ، ومغرمون

فيها، ويفيضون بالحيل وبرهافة.لا تصدق ما ان ان يتعلق الأمر بالغاء المكاره

 لهذه الأمور: ونصمت فصدلآ، بالمقابل، أن لهذا الألم عدد لا يلا يحصى من
 الذكريات الطيبة والسيئة، أو النوايا أو الآمال، والشفقة وكلي ألها أنواع الفخر، التي تعطي تأثيرات شبه مـخلدة، وأنه في أعلى درجات الألـم يتدخلى الاغماء لوحده .
إننا متفقون تماماً على أن نسيل على مرارتنا كل رقة، وبالألخص على







 من سعادة بامكانها أن تولد إلا من إعدام الشغف، وصمت الارادادا


 في حالة سيئة، لكي نشعر أنه يجب علينا أن نكون كذلك في الرواقية.

## 327 ـ الأخذ مأخذ الجد

إن الفكر عند غالبية البشر هو آلة قاتمة وتصر لدرجة أن نضتعها موضع الحركة: عندما يريدون أن يشتغلوا بواسطتها الئها ويفكروا

 الانسانية، على ما يبدو، كل مزاج طيب: فهي تقول: إنها تصير (اجدية)!

الجيد هناك حيث الضسحك، واللهو، لا يفيد الفكر بشيء؟ هذا هو الحكمبم المسبق لهذا الحيوان الخطير بخصوص كل (اعلم جذل)" فليكن، فلنبرهن أنه حكم مسبق -

328 ـ الاساءة إلى البلاهة
إن رفض الانانية الذي تم الوعظ به باقتناع عنيد قد أساء، بالطبع إلـا
 الجمعية)، وأساءا إليها بالأخصى في أن نزع عن الانانانية ضميرها الما المرتاح،
 حياتك". هاك مان ما تم الوعظ به لآلاف السنين : وقد أساءا هنا هنا الاعتقاد كما كنت قد قلت للأنانية، لقد خلع عنها الكثير من الفكر، من الصفاء الصاء ومن المهارة والجمال فجعلها حمقاء بشعة وفاسلدة .
 يتوقف المفكرون منذ سقراط، عن الوعظ: اإن طيشك وبلا هتك وعاداتك بأن تقتات تبعاً للقاعدة، بخضضوعك لدكم الجار، هي التي تمنعك غالبك الباً من أن تكون سعيداً؛ إننا نحن المفكرون، نتحن الأسعد، لأننا نفكر"ه . إننا لا
 الانانية؛ إن ما هو أكيد هو أنها تجرد البلاههة من راحة الضالما الضمير : لقد أساءا هؤلاء الفلاسفة إلى البلا هة

## 329 - وقت فراغ وبطالة




 يشعر بالندم في التأمل . يتم التفكير والساعة في الـيا المعصمّ، كما النـا النا نفطر
 شيء ما. "امن الأفضل أن نفعل شيئًا من ألاَّ نفعل شيئاً على "الاططلاق"). هذا المبدأ هو أيضاً الحبل الذي سيخنق كل ثقافة وكل ذلأ ذوق ساميين. ينعي

هذا الجنون في العمل كل شكل، أتعس من. ذلك، إنه يدفن حتى الشعور

 كل المواقف التي يريد فيها الانسان أن يكون بمقابل ثرينه، في علاقاته مح
 الوقت، تنقص القوة اللازمة لنكرسها للطقوس، لمواربات المبار المجاملة ولعقلية المحادثة والفراغ بشكل عام. ذلك أن الحياة، وقد صارت صيداً للربح
 واستباق الخصمب؛ أن الفضيلة الحقة اليوم هي في إنجاز الشيء بورقت أسرع
 لأنفسنا بأن نكون صادقين: وفي هله الساعات نكون مرهنين الـانين لدرجة نطمح



 يحتفظ به العبيد المنهكين من السخرة. آه، أي حزن عند آتواضع" الفرح
 يرمونه يوماً بعد يوم، وبقساوة أشد عليها كل يوم يستأثر العمل أكثر براحة

 للناس النين يكتشفونك متلبساً بتسلية ريفية. يمكن للامور الن تستمر قريبا
 التأملية Vita Contemplativa من دون احتقار للنات أو الشعور بتبكيت الضمير: للرغبة في التتزه بصحبة أفكاره واصدارائط، والحال، كان الونا الوضع فيما مضى مناتضاً لذلك؛ لقد كان العمل هو ما ما يعطي تأنيب الضمير، إن إن رجلاُ حسن المولد كان يخفي عمله. إذا كان البؤس يضططره لأن يكتسب
 "اليس هناك من نبل وشرف إلا في وقت الفراغ وفي الحرب") : هذا ما كان يقوله الحكم المسبق للاقدمين .

$$
330 \text { ـ إستحسان }
$$

لا يحتاج المفكر إلى الاستحسان ولا إلى التصفيق، طالما هو أكيد

 في ذلك: حتى فيما يتعلق بأحكم الرجال، تاسيت Tacite، الذي لا يُشتكَّ بأنه افترى على الحكماء، عندما قال: quando ediam sapientibus glovia هنا ما كان يعني بالنسبة اليه: إطلاقاً.

$$
331 \text { ـ الطرش خير من الطوش }
$$

 لقد صار السوق رحباً جداً، يلزم أن تبيع بالمزاد العلني. وينتج عن ذلك أن أفضل الحناجر تصرخ باعلى أصواتها ، وأن أفضل البضائع تقدم الينا الينا
 ومن دون بحة. مرحلة لعينة للمفكر! عليه أن يتعلم أن يجا بـد بين بين كل صرختين، الهدوء الذي يحتاجه وأن يصم آذانه حتى يصير أحماً بالفعلـ وطالما لم يتعلم ذلك، فإنه يخاطر من دون شك بأن يفنى من قلة الصبر ومن آلام الرأس .

332 ـ ساعة سوء
لكل فيلسون، من دون شك، ساعة سوء يفكر فيها : ساكون قليل الأممية، إذا لم يصدقوا أيضاً حججي السيثة - ويمر بجانبه عصفور خبيث يغرد بسخرية: (أي أممية لك؟ أي أممية لك؟؟. .

## 333 ـ ماذا يعني أن تعرف

Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere سييوزا spinoza؛ بهذا الأسلوب المبسط والسامي الخاص به. ولكن، وني
 تظهر لنا فيه العمليات الثلاث الأخرى في آن معأ؟ إذا لم يكن نتيجة هذ هـه الميول المتناقضة في الضحك والشفقة واللعنة؟ لكي تحصل مناك معرفة

يجب في البدء أن يكون كل واحد من هذه الميول قد أعطى رأيه المغرض
 هذا الصراع تحصل تهدئة ويحصل توازن بين الميول الثـلاثة الـة يأخـذ كل واحد منها حقه بنوع من العدالة والعقد. لأن هن هنه العدالة، وهن وهذا العقد. يسمح لها بأن تبقى وبأن تكون على حق في الوقت عينه. نـحن، الـا من لا

 وطيب، ومناقض بشكل أساسي للغرائز : بينما هو ببساطة صلة ما للغي الـغرائز فيما بينها . لفترة طويلة، لم يكن إسم التفكير يشير إلا إلى التفكير الواعي؛
 الفكري يدور على غفلة منا، من دون ألن نشعر بشيء منه؛؛ لكنتي أعتقد أن هذه الغرائز التي تتقاتل فيما بينها ستعرف أن تتفق لتصير متحسوسة التيا واني تسيء الواحدة منها للأخرى : من هنا ربما يتأتى هنا الألئها الإنهاك الفجائي الذئي

 نراها أبداً ، إلا أنه ليس هناك البتة من شيء إلهي، شيئاً يعتمد أبدياً على
 الفيلسوف، هو الأقل عنفآ من التفكير كله، وهو بالتالي التي الأشد لطفاً، والأشد هدوءأ من مقولات التفكير : كما أن الفيلسوف هو الأشد تعرضاً للخطأ فيما يخص طبيعة المعرفة.

## 334 ـ يجب تعلم الحب

هاك ما يحصل لنا في مجال الموسيقى: علينا أن نتعود في البدء أن نسمع مجازاً، لحناً، نتميزه بالسمع، وأن نفرزه وأن نعزله

 والشفقة لنسامح فرادته؛ وتأتي أخيراً اللحظة التي التي نكون التئ فيها قد اعبّدنـا عليه، التي نتتظره فيها والتي نشعر فيها أنه ينقصنا إلذا غار إلا الحين يستمر في ممارسة قهره وسحره علينا ولا يتوقف إلا إذا أصبحنا من

عشاقه المتواضعين، من مخلصيه المسلوبين الذين لا يطلبون من الحالم أكتر من شيء سواه، هو أيضاً ودائماً هو .
وليس الأمر على هذا المنوال في المُوسيقى فقط: فبهنذه الطريقة



 الحب أيضاً يجب أن يُلقن .

## 335 ـ لتحيا الفيزياء

ما هو عدد الذين يعرفون أن يلاحظوا! وبين العدد القليل الذي يعرف


 إلى البشر لهجة دعابة لئيمة. ما من شن شيء يبرهن بشكل الـور أفضل عن الوضع الميؤوس منه لملاحظة الذات أكثر من الطريقة التي يكاد يتكلم فيها كل






 تكون (أخخلاقية)! لكنـك يا عزيزي تكلمني هنا عن ثلاثثة أفخال ولال وليس عن



 تستمع إلى صوت ضميرك؟ من اللي يعطيك الحق بأن تعتقد إن حكمك

معصوم؟ هذا الاعتقاد، ألم يعد هناك من ضمير ليفحصه؟؟ ألم تسمع إطلاقاً
 تاريخ في غرائزك، وميولك ونفورك وتجاربك ولا تجاربك؛ (اكيف ولد هذا



 لديه ما يعترض عليه. بكلمة بامكانك أن تسمع صوت ضميرك بألف طريقة محختلفة .

والحال، أن تسمع في هنا الحكم أو ذالك صوت ضميرك؛ وان وان تجد
 قد فكرت إطلاقاً بنفسك وانك قد قد قبلت بطريقة عمياء كل ما ما أعطي لك على أنه حسن منذ طفولتك: أو لأن خبزك اليومي والتكريم قد أتاك حـك حتى
 اشرط وجودك" (وحقك في الوجود يبدو لك أنه غير قابل للنحض) لا إلا





 ـ كـما نفرت من قبل من ألفاظ مؤثرة أخرى شأن االخطيبئةه أو الخالاص الروح" أو "الخلاص على يد المبشر" .

والآن لا تكلمني، يا صديقي، عن "الأمر القطعي"! !إن هذه الكلمة





العجوز شأنه شأن ثعلب يعود إلى قفصه محاولاً الهرب إليه، مع أن قوته وبراعته هي التي كسرت التضبان! - كيف؟ إنكم تعجبون بان بالأمر التطعي
 بأنانيتكم! بعمى ورضاعة وتواضع هذه الآنانية! لأنها أنانية أن تعتبر هكمكا وكا على أنه قانون عام! ومي أنانية عمياء وضيعة، مسكينة، لأنها تكشف أنـانيا أنكم
 وشخصياً بدقة! لانه لا يمكنه أن يكون لكائن آثر، وبدر إندجة أقل للجميع،



 مستقبلي، وأن الأوامر (من دون أن نستثني أشدها دقة وكل الأنحلاق التي جرت لغاية الآن) لا تحمل إلا على الجانب الخارجي للفسل، على ظاهـلاهره
 ذلك ليس إلا ظاهراً. إن كل فعل بالنسبة اليها هو ويبقى غير قابل للنفاذ؛

 ولوائح قيمنا هي جزء من أقدر الروافع في معمل أنعالنا، إلا أنه ما من من حالة خاصة لا تبرهن عن قانون تركيبها، فلنتقتصر إذن على تقنيا إنية مبادئنا

 يفرض الاشمثزاز نفسه من كل هذه الثرثرة الأخلاقية التي يستسلم إليها كل اليا





 لأنفسهم، أولثك الذين يخلقون أنفسهم! ولهنا علينا أن نتعلم، علينا أن

نكتشف كل ما هو قانون وما هو ضرورة في العالم: فلنصهير أفضهل تلامنة


 هذه الفيزياء1 ايححيا أيضاً ما تفرضه علينا : . . . إخلا صنا .

## 336 ـ بخخل الطبيعة

لمـاذا كانت الطبيعة بخيلة لهلذه اللرجة تجاه البشر، فلم تتركـ هذا يضيء أكثر من ذاك تبعاً لكثافة نورهمم؟ ولماذا لا يكون للرجال الـال العظام عند شروقهم وعند مغيبهمّ، سنى يوازي جمال سنال سناء الشمسس؟ بناء علاء عليه كم سيختفي الغموض من الحياة الاجتماعية.

## 337 ـ (إنسانية المستقبل)"

عندما أعاين مرحلتنا بنفس العين التي تعاينها به عين بعيدة، لا أجر الـد شيئاً أشد غرابة عند إنسان اليوم الا هذه الفضيلة الفيلة الفريدة، هذا المرضي
 في التاريخ: لتعطي لهنا البلدرة بضعة قرون ـ ـ وأكثر ـ ـ سينتهي الأمر بأن تبرز
 أرضنا العجوز أشد لطافة للسكن مما كانت عليه حتى الآن. ذلك أننا قد

 بشعور جديد، بل بممجرد ضعفف لكل المشاعرا



 الواقع، ليس إلا تمييز|' لهـذا الشعور الـجدليد: إن من إن بمقدوروه أن يشعر تاريخ الرجال بمجممله على أنه تاريخه، يشعر بنوع من التعميم الذي لا لا حد له، بمرارة المريض اللذي يفكر بالصحةة، والعجوز الذي يفكر بأحلام

الشباب، والعاشق المحبط بحبيبته، وبالشُهيد الذي يرى انهيار مثاله، والبطل ليلة معركة غير مـحسومة والتي كلفته مـع ذلك جـرا









 غناها اللني لا ينفذ وترمي بكنوزها في البحر، شأنها شأن الشمس لا تا تشعر
 السعادة الالهية تسمى.... الانسانية!

## 338 - إرادة الألم والمشفقون

هل من المناسب لك أن تكون من الرجال المشفقين؟ هل من المالمانم لأولئ الذين يتألمون أن تكون كذلك؟ لنترك حالياً السؤال الأول جانباً . إن ما نتألم منه بأعمق ما يكون وبال وبالطريقة الأكثر شخصصية يكاد لا


 (المححسنين" لنا يقللون من قيمتنا ومن إرادتنا أكثر من أعدائنا . إن أغلب

 عن هذا التّلبك الداخلي لكل الـلـ العلل والمعلولات التي يمكنـها أن تسمى
 تحمله (المأساة" لهذا الاقتصـاد، والمصادر الجديدة التي تفتحها له،

والحاجات الجديدة التي تخلقها والتسكين الذي تقوم به وكبت ما مضى،







 وتتعاملون مع أنفسكم بهذه الذهنية التي تظهرونها لأقرانكم وكتتم لا تريدا تايدون أن تتركوا لساعة واحلة ألماً يرتاح فيكم لتنطلقوا باستمرار أمام كل نوع من من
 سيئة، مكروهة جديرة بأن تعدم بصفتها عيب في الوجود : فبالاضانانة إلى

 قليل ما تعرفونه عن السعادة! لأن السعادة والشقاء شقيقان توأمأمان يكبران في الوقت نفسه أو كما هو الأمر عندكم، ييقيان صغيرين معاًا . . .

لكن لنرجع إلى سؤالنا الأول. ما الذي يجلدر بنا صنعه لنبقى فيا في

 عملنا الخاص في الحالل. أعرف ذلك جيداً : ثمة ألف طريقة، ألف طريقة
 ويمضي رأي واعظي أخحلاق الشفقة اليوم إلى درجة أن يقول أن ما ما هو أخلاقي، الأخلاقي الوحيد، هو بالضبط في التيه بهلنه الطريقة عن السبيل الحخاص لنهب لنجدة الآخرين . لكني أعرف معرفة اليقين عينه أنه لا يلز يلمني

 تموت معي"، فأعده، شُأني في ذلك عندما أرى شعب جبال صغير يـياري

من أجل حريته، لا أستطيع أن أمنع نفسي عن أن أمبه ذراعي القوية وحياتي؛ . . . كيلا اختار لمرة واحلة، ولألألاباب وجيهة، الا الا أمثلة سيئة. آه، نعمّ، مما لا شكك فيه أن مناك إغراء سري حتى في الطريقة التي تثير فيها الشفقة طلبات المساعدة هذه، ذلك أن الاعتناء بـ اسبيلنا الخامى" لهو أمر مفرط القساوة، مفرط التطلب، يمضي (سبيلنا الخاصى" أبعد بكثير من الثا

 المحراب المحبب (الدين الشفنةّل) ما ان تندلع حرب في أليانيانا، حتى نرى في الوقت عينه عند أشد الرجال نبلاً، إندلاع لذة يحفظّونها سراً بالطبع؛ إنهم يرمون بأنفسهم بطرب أمام خطر الموت الجديا الجديد، لأنهم يعتقدون أنها أنمر قد وجدوا أخيراً في التضحية الوطنية بحياتهم مأذرنية كانوا يبا يبحثون عنها منذ زمن طويل، مأذونية الفرار من هدفهم ... فالحرب بالـو بالنسبة لهم انتحار
 الأثياء، فإني لن أُصمت عن أخلاقي التي تقول لي هنا ليا


 أيضاً. لكن ليكن فتط أورلك الذين تفهم مأساتهم كلياً لأنهم لا يملكون
 نفسها التي تساعد فيها نفسك، اجعلهم أشد شجاعة، وأشد قساوة ألاء وأشد بساطة وأثند فرحاً! علمهم ما تعرفه قلة من البشر ، ما يجهاله واعظي الشفقة والاتحاد في الألم: ... . انه الاتحاد في الفرح.

## Vita femina - 339

أن نرى منتهى الجمال في عمل، . .. يبقى نعلاً لا تقوى عليه مهما


 روحك نفسها قد نزعت ستارها عن مرتفعاتك الخاصة، وأن تشعر بالحاجة

لتعبير، لرمز خارجي، كي تعرف نوعاً من الدعم، لتبقى سيدة نفسها. إلا أنه نادراً ما يجتمع كّل هذا لدريج
 الطبيعة قد بقيت خافية عن أعين الذالبية، حتى عن أعين الصفوة: . . . . إن أن ما ينكشف لنا لا ينكشف إلا مرة واحدة! لقد كان اليونانيون اليون من دون الي يصلون: (فليرجع الجمال كله مرتين أو ثلانةال، . . . ذلك ألها أنه كان لديهم سبباً وجيهاً ليتوجهوا إلى الآلهة: ذلك ألكا أن الحقيقة غير الإلهية لا تمنـح الجمال إطلاقاً أو انها لا تمنحه إلا مرة والحدة! أقصد أل أل الحالم يفيض


 سانر، رحيم، ويغوي باحتمالات كثيرة، آه، نعمّ، الحياة، الحياة إمرأة.

## 340 ـ سقراط محتضر

أذهل لشجاعة سقراط وحكمته في كل ما قام به، ما قا قاله . . ، وما لم الم
 شبان أثينا غروراً يرتجفون وينتحبون، لم يكن فقط من أحكان أحكم الثرثّارين : لقد

 أو السم، الشفقة أو اللؤم؛ . . . شيئاً ما في آخر لحظاته فك فك لسانه وقان وقال:







 للأسف يا أصدقائي علينا أن نتجاوز حتى اليونانيين .

## 341 ـ أثقل وزناً

وإذا انزلق، ذات يوم أو ذات ليلة، شيطان في أسمى وحدتك وقالك
 وأن تكرره باستمرار؛ دون أي شنيء جلميد، بل على العكس! إن إن أقل ألم، وأقل لذة، وأقل فكرة، وأقل آهة، كل ما في حياتك سيعود، أيضاً، كل مل ما فيها مما لا توصف عظمته ومما لا يوصف صغره الا

 ساعة الحياة الرملية الأبدية ستتود من دون انقطاع، وأنت أيضاً ستعود معها

 تجيبه أأنت اله، فأنا لم أسمع إطلاقاً بكلام أشد ألوهيةاها . لو سيطرت
 ستعدمك؛ وتسأل بخصوص كل شيء: اهمل تريد هذاء هل هل ستريده من

 تتمنى شيئاً آخر الا هذا التأكيد الأسمى والأبدي!

## Incipit tragaedia - 342

عندما بلغ زرادشت الثلاثين عاماً ترك وطنه وبحيرة Urmi أورمي

 الشمس وكلمها كالتلالي: آآه، أيها الكوكب العظيم! ماذيا ستكا
 كهفي: من دوني ومن دون نسري وأفعاي كنت ستسأم من من فيائك
 ونباركك. أنظر : إنتي قد كرمت حكمتي، شأني شأن النحلة النة وقد جمعت العسل بافراط، أحتاج ليداي تمتل، أريد أن أمنح وأن أوزع إلى أن أن يصير أحكم الحكماء بين البشر سعداء بجنونهم، والفقراء بغنامم. لهنا علي أن

أهبط إلى أعمق الأعماق، كمـا تفعل أنت في المساء، عندما تغرق في





 زرادشت إلى أن يصير إنساناً . . . هكذا بدا مغيب زرادشت.

# كتاب خامس <br> نـحن مـن لا يخخاف 

ترتجف، أيها الجسد، سترتجف اكثر
بكير لو انت تعرن إلى اين أتودك.
تورين

## 343 ـ صفاونا

إن أعظم حدث قريب الحهد - في الواقع اماموت الشهل)، بعبارة أخرى

 يقظ ليدركوا مشهداً كهذا؛ قد يبدو على الأقل لهؤلاء البشر أن شمهساً قد
 عالمنا القديم قد صار حتماً أشد ظلمة وأشد إرتياباً وأشد غرابة وأشد قدماً



 الذي كان الأساس، السند، والأرض المغنية لهنا المقدار من الأشياء: كل الأخلاق الأوروية بين التفاصيل الأخرى .
 الانهيارات والتدمير والخراب والانقلابات: من بإمكانه أن يتنبا بما فيه

الكفاية منذ اليوم ليعلم هذا المنطق الجسيم، أن يصير نبي هذه الفظائع
 نحن أنفسنا فاكي الألغاز، نحن العارفون بالفطرة، من ينتظر والحق يقال الحال
 بالتناقضى بين اليوم والغد، نحن المقفدمات، اللذرية البكر للقرن القان القادم، علينا أن نكون قد أدركنا مسبقاً الظلال التي ستغلف أوروبا قريباً، من أين
 وجل ومن دون أن نقلق على أنفسنا؟ هل .يرجع هنا الألىا إلى أنه لا يزال تأثير النتائج الأولية لهنا الحدث يسيطر علينا؟ لأن ألون ألون النتائج بالنسبة لنا ليست
 النقيض، من الضياء ومن السعادة ومن السلوى، طريقة في الصناء الصاء، فير

 أننا نضيء كما لو كان فجراً ججديداً لمسنا؛ يفيض قلبنا بالعارا بالعرفان بالجميل،


 البحر، يفتح لنا بحرنا، من جديد، كل آفاهه، ربما لم يكن هناك إطلا لماقاً من بحر (ممتوح") كهذا!

## 344 ـ بأي معنى لا نزال نحن أيضاً أتثياء

يقال وبحقق، أنه في المـجال العلمي، لا لا يمـلك اليقين أي حق



 العمق، إلى القول بأنه فقط عندما يتوقف اليقين عن أن يكون يقينيناً يمكنه أن يكتسب -حق امتياز في العلم؟ ألا يبدأ نظام العقل العلمي فقط عند رفن رفض كل يقين؟ ... هذا محتمل : يبقى أن نعرف إذا لم يكن وجود يقين بالألصـ

أساسياً لكي يستطيع هذا النظام نفسه أن يبدأ، وجود يقين متصلفـ، مطلق الألق لدرجة أنه يجبر كل أنواع اليقين الأخرى على التضحية أنـئ بنفسها من أجله؟ نرى بذلك أن العلم نفسه يعتمد على اعتقاد؛ وأنه ليس هناك الأك منز علم ("بدون مسلمات)" . (هل الحقيقة ضرورية؟" يجب لكي يتشكل، أن يكّ يكون
 بل إيجابي لدرجة أنه يعبر عن هنا المبرا الدأ، هنا الايمان، هنا هنا اليقين: ليس هناك من أمر ضروري سوى الحقيقة، لا شيء إلا بالنا بالنسبة للحقيقة؟ ما ها هي إرادة الحقيقة هذه؟ هل هي إرادة عدم الاستسالام للخدلاع؟؟ هل هي إرادادة


 الخداع؟ ولماذا عدم الاستسلام لخداع النفس؟

لنلاحظ أن الأسباب التي تجيب عن السؤال الأول تقوم على ميدان متختلف عن الأسباب التي تجيب عن السؤال الثاني: إذا كنا لا نريد النـيد أن
 متخلوعين، في هله الفرضية، يكون العلم خدلعة طويلة، وسيلة احتياط، مسألة منفجة؛ ؛ إلا أنه يمكن الاعتراض ولن وبحق : وماذا
 الارادة؟ ما الذي تعرفونه مسبقاً عن طابع الوجود حتى تقرروا ألـي ألن الحنـر المطلق يقدم منافع أكثر من الثقة المطلقة؟ وإذا كنا بحاجاجة للاثنين، لثقا لثقة
 الايمان الذي يخلدمه كقاعدة والقائل أن الحقيقة تهـم أكثر من أي شيء آخر . بما في ذلك أي يقين آخر؟

لا يمكـن لهـذا اليقين الأساسي أن يتشكل إلا إذا كان الصـحيح


 على العكس قد تشكل على الرغم من خطر وعدم فائلة (االحقيقة بأي

ثمن". خطر ولا نفعية لا تتوقف الحياة عن البرهنة عليها باستمرار.
 للاسفا عندما قدمنا عند هذا المذبح المعتقدات واحداً واحداًّا).
(إٕادة الحقيقة لا تعني إذن إرادة عدم الاستسلام للحخداع")، ـ ـولكن -
ليس هناك من خيار آخر - إلرادادة عدم خداع الآخرين وعدم خداع الذات الاته"، وهذا ما يعيدنا إلى ميدان الأخلاق.

فلنتساءل في الواقع بـجد: (الماذا إرادة عدم الحذل|؟؟")، خاصة وأنه

 بالواقع من جهة أخرى، في شُكلها الأعظم من جهة الخداع الألوا الأقل تردداً؟
 صغيرة، لمتحتمس؛ إلا أنه يمكن أن يكون أيضاً شيئاً مـا أسوأ : مبدأ
 موت: شكل يعود فيه السؤال العلمي إلى مشكلة أخلاقية: لماذاذا ، بشـلمكل عام، الاخلاق كلها ؛ عندما تكون الحياة والطبيعة والتاريخ كلهـا لا لا لا أخلاقية؟ مما لا شك فيه، إن من يريد الحقيقة، بالمعنى الشجاع الـاع والاسمى

 وبالضربة عينها نقيضه هذا العالم، عالمنا؟ . . .

غير أنه قد فهم إلى أين أريد أن أحل بهـ بها : إلى إيمان ميتافيزيقي




 العمى، الكذب؟؟ وإذا اتضح أن اله نفسه لم يكن إلا الطول كذبة لنا . .

## 345 ـ إشكالية الأخلاق

ينتقم إنعدام الشخصصية لنفسه، في كل مكان، فالشّخصصية الضعيفة ،
 وخاصة في الفلسفة لم يعد للتجرد أي قيمة لا في السماء ولا ولا في الألألا
 والواثقة القوية الاارتكاز، قادرة على هذا الحبا لثا ثـمة فرق هائل بين مفكر


 شيء يمكننا أن نتكهن بذللك بكل ثقة: لأنه حتى لو قبلنا أن يترك للألشأشياء





 أشكالاً حتى اليوم، بل لقد كانت على العكس الأرض الألما المدحايدة التي كان ينتهي بعد كل الخداع والانشماقات والتناقضات بالاتاتفاق على أنها الملـجأ المقدس للسلام حيث يرتاح المفكرون أنفسهم، يتنفسون، وأخيراً يعاودون الانـا حياتهم. لم أر أحداً قد تجرأ على نقد القيم الأخلاقية؛ حتى أنـي ألما ألاحظ
 الدقيقة، والمغامرة لعالمر النفس، للمؤرخ النا الني يستبق مع ذلك عن طيب خاطر الاشكالات وغالباً ما يدركها وها وهي طائرة من دون ألنا التقط. بالكاد توحلت إلى اكتشاف بعض المالمالحاولاتلات النادرة للتوهل إلى تاريخ لاصل المشاعر الأخلاقية وسُلم مختلف القيم الألما الأخلاقية (وهو ما يشكل أمراً مختلفاً عن نقدها، وأمراً محتلفاً أيضاً عن تاريخ الأخلاقاق): في
 التاريخ، . . يبدو لي اليوم أن ذلك كان عبثاً . لا يقوم مؤرخي الاني الاخلاق هؤلاء (وبالأخص الانكليز) بأي شيء مهم: فهم آنفسهم يخضتون أيضاً

بسذاجة لاخلاق ما مححددة، يشكلون، من دون أن يشكوا في الأمر، باب
 المسبق، ، الذي تردده أوروبا المسيحية بسالامة نية، بأن الفعل الأخلاقي



 مطلق لأي فرد كان؛ وبالعكس عندما لاحظوا أن السالم الـم الأنحلاقي يتغير

 يظهرون وينتقدون ما يمكنز أن يكون جنوناً في الأفكار التي يشكلها شاليا شعب ما حول أخلاقه؛ أو الأفكار التي يشكلها البشُر حول كل أنحبلاق إنسانية،

 الاخلاق نفسها. ومع ذلك لا تتعلق القيمة الأساسية إطلاقآل لمبدأ مثل (اعليك")، بالآراء التي نملكها حوله وبالاخطاء التي يمكن ألن نطبقها عليه ؛

 حتى من الحخطأ، ومن دون أن تتأثر بذلك إشكالية قيمتها. ألـا ما من أحد قد

 السؤال. فليكن! ستكون تلك مهمتنا بالضبط.

## 346 ـ علامة استفهامنا

ألا تفهمون؟ في الواقع سيصعب علينا أن نفهم أنفسنا : إنتا نبحث عن اللكلمات، ربما بمقدار ما نبحث عن آذانـ من من نحن إذن؟ إذا أردنا
 أخلاقيين، نكون لا نزال بعيدين عن الاعتقاد بأننا قد عرّفنـا أنفسنـا بانصاف: إننا هذه الأثياء الثلاثة معاً في مرحلة متأخرة بافراط، لكي يمكن

فهم ـ لكي تستطيعوا أنتم أيها السادة الفضوليون، أن تفهموا ـ المشاعر التي تعترينا كلا ، لم يعد الأمر يتعلق بالمرارة، لم يعد يتعلق ألق بشغف الما الانعتاق الني لا يمكنه أن يمنع نفسه عن أن يرتب عدم إيمانه إلى إيمان إلى إلى إلى هدا
 ليس إلهياّ، أتعس من ذلك، انه ليس معقول انسانياً، أو رحيماً أو منصفاً ؛ إنا نعرف أن العالم الني نعيش فيه هو عالم كافر لا أخلاقي و"الوا إلا إنساني"؛


 حذرنا أخيراً . بمقدار الحذر، الفلسفة، ونحاذر جيداً منا أن أن نقول أن قيمة أنـا



 عبارته الأخيرة في التشاؤم المعاصر، وكا وكان قد وجد تعبير آخر عنـر عنه أشد قدماً وأعتى في دروس بوذا؛ إلا أن المسيحية مليئة به أيضاً ؛ بطريقة أشد التباساً وأشد ريبة إلا أنها لا تقل سححراً مع ذلك. (االانسان ضد العان العالـمب"، (امبدأ نافي" لهذا العالم، سلم الأشياء وحاكم الكونان، ينتهي بأن يضع الون الوجود نفسه

 يتصل بينهما الادعاء السامي لهلذه الـ (واوه) الصغيرة، حتى لا يحود بامكاننا الامتناع عن الضحك! .

لكن ماذا! لنضحكك إذن، لقد قمنا بشيء آنخر غير أن نتقدم أيضاً خطوة في احتقار الانسان؟ وبالتالي في التشاؤم في احتقار الوجود الذي يمكننا معرفته؟ ألم نقع في شك التناقض بين العا العالم الذي كنا نعجب بـ به

 شك يهاجمنا نحن بأنفسنا ، يسيطر على الأوروبيين بخخبث أشد وأشد،

وبطريقة أشد وأثد خطراً. بامكانه أن يضع الاججيال القادمة أمام هذا القياس الرهيب: صالنوا احترامكم أو ألنوا أنفسكم بأنفسكم"،
وستكون العبارة الأخيرة هي العدمية؛ وأليست العبارة الأولى عدمية
أيضاً؟ تلك هي علامة استفهامنا.

## 347 ـ المومنون وحاجتهم اللى الايمان


 في أوروبا القديمة خاصتنا، لا تزال ضرورة بالنسبة لأغلب البشر: لهنا
 الشيء: ما ان يكون بحاجة إلى موضوع إيمان، حتى اليانى لو هعتنا مئنة مرة


 الوضعية. هله الرغبة بارادة التملك بأي ثمن كالر كان بشيء ما ما أكيد (بينما

 فنط الأيان والميتافيزيقا والتناعات من كل نوع، بل .. . إنها مع ذلك تحافظ عليها .

في الواقع، يبقى أن كل هذه السساتيم الوضعية يغلفها دخان من

 فوضوية السخط، كل ما يمكن أن يوجد من ألعراض ألما أر تنكرات لشعور

 فرنسا بـ ا(الشُوفينةّل، وفي ألمانيا (اديتشوي") أُو في عقائد المعابد الجمالية شأن الطبيعية الباريسية (التي لا تعرض من الطبيعة الا ما يمكنه أن يفاجئ ويقزز في آن معأ، ومنا مأن يسمى في زمننا عن طيب خاطر االحققيقة

الصـحيحة)|) أو العدمية على غرار سان بترسبورغ (بعبارة أخرى الايمان


 الضرورة، لأن الارادة بصفتها انفعال للقيادة هي الاشارة الارة المـيميزة للسيادة
 أكان عن طريق اله، أمير أو طبتة، أو طبيب أو معرف أو عقيدة، أو ضمير حزب. هـنا ما يسمح بالاستنتاج بأنه يمكن لاعظم ديانتين في العالـم، الـم،





 الوحيدة التي يمكن بالواقع أن ينقاد اليها الضتعفاء والمتشككين. لأنه ينوم مغناطيسياً كل سيستامهم الحسي والفكري لصالح غناء وفير لوجها ونه نظر


 في الارادة تسمح لذهن بأن يرمى بعيداً عنه تبعاً لرغبته كل إيمانان، كل
 على الحبال المشدودة وإلى الرقصن حتى على حافة الـهاوية إنه سيكون الذهن الحر بامتياز.

## 348 - في أصل العلماء

ينمو العلماء في أوروبا في الطبقات والأوساط الاجن الاجتماعية الأكثر تنوعاً، شأنهم شأن نبتة لا تحتاج إلى ألى أرض معينة: لها لها الها فإنهـم جوهرياً
 لو تمرسنا قليلاً خلال قراءة كتاب أو بحث علمي على التمييز والقبض

بالجرم المشهود على طبع العالم ـ لأن لكل عالم طبعه - فإننا نكاد نلقى





 والبيروقراطيون من أي نوع كانوا والذين كانت مهمتهـم الأساسية تشتمالمل






 البدء أن تغلب عليه وربما أيضاً، في المقام الثاني أن أن تكون قضية الثية حقة. يُعرف أبناء أساتذة المدلارس وراعي الكنيسة البروتستانتية بصفتهـم علماء ألماء يُعرفون من يقينهم الساذج بأن أطروحتهم قد برهن علئه عليها ما ان ان يتكلموا عنها

 اليهود، متأثرين بنوع أعمال وتاريخ أمتهم ينتظرون كا كل شيء سوى ألما أن
 على المنطق، أي ما معناه على فن الاكراه على القبول بعلل ؛ فهـم يعرفونون

 أكثر من المنطق: فهو لا يلتفت إلى الأشخاص ويضع الألألوف الما المعكوفة في السلة عينها التي يضع فيها الانوف المستقيمة (ليقال بشكل عالي الوابر : أن أوروبا
 الضهروري غسل رؤوسهم. لا تدين بالقليل إلى اليهود من وجهة المنطق

ونظافة العادات الفكرية. في كل مكان كان لليهود فيه تأثير، فإنهم علموا التمييز بدقة أشد والاستتناج بضبط كلي والكتابة بأشد وضوح وصفان كانت مهمتهم دائماً قيادة الشعوب (إلى العقل)").

## 349 ـ أيضاً في أصل العلماء

تعبر إرادة البقاء عن ظرف يأس، عن تقلص لغريزة الحياة الحقيقية، والتي بطبيعتها تطمح إلى توسع المقدرة، وبهذا فإنها غالبآ ما تضع مونا مضا
 يستطيعوا الامتناع عن رؤية ـ إن العنصر الأساسي للطبيعة الانسانية هو ما

 أيامنا هذه شديدة التشابك مع السبينوزية (وحديثاً مع اللداروينية بعقيدتها الوانـا

 كان أجدادهم فقراء ومن عامة الناس من الذين عرفوا صعوربات جمة لكي
 لسكان بريطانيا، بالبؤس وبالضيقي. إلا أنه عندما نكون علماء طبيعيين علينا



 والمقدرة تبعاًّ لـ هإرادة الا قتداره التي هي بالضبط إرادة حياة.

350 «على شرف «homines religiosi»
يمشل الصراع ضد الكنيسة، من بين أوجهه الأخرى ـ ـلكي الك أنه يملك
 سيطرة قوم أشد حصافة وأشد عمتاًّ وأشد تأملاً، أي ما معنال الـاه قوم أقل سذاجة، وأقل ثقة والذين تقصوا لزمن طويل شكاً عميقاً حول قيمة الوجود


قلبهال . تقوم الكنيسة الرومانية على شك جنوبي بخصوص الطبيعة البشرية،




 إلى (الرجل الطيب" (إلى الخروف الذي يثغي، والحمار والألأوزة ؛ لكل ما
 الحديثة) )

## 351 ـ على شرف الطبائع الكهنوتية

إنهم الفلاسفة، أعتقد، من شعر دائماً بأنهم أبعد ما يكا يكون عما
 للروح، هذه التقوى الحذرة، هذا اللطف الذي يشعر به خوري الريفا الريف، والمرعى، حيث يتمدد ليرى الحياة تمر بجلدية المعجتر - ربما كان هان هلا لـا يعود إلى أن الفلاسفة ما كانوا يشعرون بما فيه الكفاية أنهم من الشع خوارنة ريف. وهم من دون شك آخر من يمكن إقناعهم أنه بامكان الم الشمان الشعب

 الاشكالات وأثمقل المسؤوبيـات (لا يمكنه بالتالي أن يكورن إلا نقيض

 ألف مرة الحق في أن يكرمهم بأندر التشريفات وبأشد العبارات اختياراراً: إنها الطبائع الكهنوتية اللطيفة والـجلية والبسيطة والحفيفة، وكي وكل ما ما ينتسب
 بالواقع، لديه من الأسباب ليوجه اليه عرفانه بالجمميل إلا لهؤلاء الرجال

 الرجال الذين يستطيع في وسطهم أن يفرغ ما في قلبه من دون عقاب، أن

يتخلص من أسراره، من وساوسه، ومما هناك من أتعس (لأن الرجل الذي
 هي التي تحكم هنا لأنه لكي تفرغ مصارف الروح هنـ الـنه من قنارتها ولمياه
 والمتواضعة والصافية التي لا تتراجع الأعمال الصالح الصحية هذه والتي تهملها

 في هذه الضحايا الصامتة ربال الايمان الوقورين هؤلاء، يرى الشعب أنهـم

 الكاهن بنظر الفلاسفة ليس إلا رجلاً من (الشعبع" وليس رجلألا عارفاً لأن


 يسموا "حكيمآ" تواضع وحوش الكبرياء وسيادة الذات من يسمون أفلاطون أو فيثاغورس.

## 352 ـ بأي معنى تكاد تكون الأخلات لا غنى عنها

عادة ما يقدم الرجل العاري مشهداً مهيناً ـ ولا أتكلـم هنا إلا نحن الأوروبيون (دون أن آخل بعين الاعتبار الأوروبيات) . لنفترض ألا أنه
 فجأة، وأنهم قد تخلّوا عن كل براقعهم، أعتقد أن هنا المشا المههد لا يحبط فقط المزاج الطيب، بل الشهية الأشد ضراوة؛ يبدو أن أن الأوروبيين عاجزون


 البشرية، لنقنع الحيوان الكاسر الذي يعيش في داخلنا
 الأخلاق. إن الرجل الأوروبي ليس سيئاً بما فيه الكفاية ليظهر نفسه، وهو

أبعد ما يكون عـن الضهراوة ليبدو جميلاً . يتنكر الأوروبي بـ المعطف الأخلاقه لأنه صار حيواناً مريضاً، دابة ذات عاهة ومشوهة لديها أسبابها
 والضعيف . . فالكواسر لا تجد أنه من الضروري أن تخفني ضراوتها بل

 بذلك، بأنه يبدو أشُد تمييزاً، أشد نبـلاً وأهمية وأشد سطوعاً وأشد (ألوهية) .

## 353 - في أصل الأديان


 يمجد هذه القاعدة على أنها أغلى موضوع ولى ويجعل منها نحيراً أسمى يمكن








 (Frères Moraves هـذه الثقة السرية الليماسية في الذات، والتي تنتفغن


 المتسامحين (وغير العدوانيين بالأخصى) نتيجة لكسل لكسل طبيعياني، ويعيشون نتيجة للكسل أيضاً في تقشف من دون الئرن أي حاجة تقريباً . وفهم أُن هذا النوع من البشر سيستسلم لا مححالة، بفضل الـ Vis inertiae، لاعتقاد يحد بمنع

عودة البؤس الأرضي (أي ما معناه العمل، والفعل بشكل عام)؛ في فهـم هذا الواقع كانت عبقريته . من خصائص مؤسس دين ان يتمتع بعصمــة المتعرفة النفسانية لبعض فئات الأرواح المتوسطة التي تنتظر أن تعي مـا
 تأسيس الأديان يصير دائماً في هنا الصدد عيداً طويلاً מللتعارف"، .

## 354 - في عبقرية النوع

لا يطرح إشكال الوعي (أو بالأحرى وعي الذات) إلا في اللـحظة التي نبدأ فيها بفهم من أين يمكننا أن نفلت منه : والفيزيولوجيا الحيوان يضعاننا في بداية هذا الفهم (لقد لزمهما بالتالي قرنين من الزمن



 إلى أن هذا ما يحصل في الواقع، إذ أن الجزءء الأكبر من نشاطنا الـنا حتى


المطلقة للوعي إذا لم يكن أساسياً للوجود؟

والحال لو تمت إعارة الانتباه إلى جوابي وإلى افتراضياتي التي ألتي أقدمها
 سأقول: إن قوة الوعي وحدته تبدوان لي على علاقة مباشرة مـع مقـدرة
 بالحاجة إلى التواصل . لا أُريد أن أقول بذلك ألن ألن الفرد نفسه وهو ألهو أفضل من يعرف أن يعبر عن حاجاته وأن يفهوها للآخرين إنه قد اضلان اضطر قسرياً إلى


 فائض من هذا الفن وهذه القوة، نوع من الكنز كدسه الزمان وان وينتظر وريداً يبذره؛ (الفنانهل هو هذا الوريث، شأنه شأن الخطيب والواعظ أو الكاتب:

كلهـم رجال لا يـأتون إلا عنـد نهـاية سلسـلة طويلة، إنهـم (القـادمـون
 الملاحظظة صحيحة، أجلد أنه من حقي الانتراض أن أن الوعي قد الد تطور بنعل ضنطط الحاجة إلى التواصل ؛ وإنه لم يكن ضرورياً في البا البدء إلا ني علاقات الانسان بالانسان (خاصة بالنسبة إلى القيادة) وانه لم ينمو الا بمالـا بمقياس هنه

 المتوحش بامكانه أن يستغني عنه. وإذا كانت أفيان الفحالنا وأفكارنا ومشاعرنا





 فالانسان، شأنه شأن كل مخلوق حي، أعود فأكرر ذلك، يفكر باستمرار الا لكنه يجهل ذلك؛ لا تمثل الأفكار التي تصير واعية إلا
 هذه الفكرة التي تعبر عن نفسها بالكلام، أي باشارات التواصل، ولا وهذا ما يكشف أمل الوعي نفسه: إن نمو اللغة ونمئ ونمو الوعي (ليس العقلّ، بل نقط








 بمقدار منفعته للجماعة، للقطيع، لا يمكن لأي واحد منا، بالرغْم من

أفضهل ارادة في أن (ايتعرف إلى ذاتها) بما لديه من أشد ما فيه فردية، فإنه لن
 تفكيرنا نفسه لا ينفك يجد طابع الوعي فيه ـ وتعاد ترجمته باللغة التي يفرضها عليه مليه منظور القطيع

 كذلك. . . تلك هي الظاهراتية والمنظورية كما أفهمها : إن طبيعة الو الوعي الحيوانية تجعل العالم الني نستطيع أن نعيه ليس إلا عالماً سطحياً وعالم دلالات، عالم تعميمات متداولة الـة وان كل ما يصير واعياً يصير بالتا بالتالي ومن

 و"السطيحاً" وتعميماً . وفي آخر الحساب أن تزايد الوعي. لهو أمر خططير، ومن يعيش وسط الأوروبين الواعين يعرف حتى أنه مرضن. ليس ما ما يشغلني الآن، كما يُتكهن تعارض الذات ـ المرون المونوع؛ أتخلى عن هذا التمييز إلى منظّري المعرفة اللذين يبقون معلقين بحبائل قواعد اللغة (ميتافيزيقا الشعب هذه). انه بشُكل أقل، التعارض بين الشيء المئ في ذاته والظاهر، لأنـنا لا لا

 بهذا الخصووص ليست هي نفسها، في آخر الحساب، الا الا اعتقاد، نتاج لمحخيلتنا، وربما الحماقة الأشد حتمية، تلك التي ستؤدي إلى هلاكنا في . يوم ما

## 355 ـ في أصل مفهوم (المعرفة)"

لقد استوحيت هذا التفكير في الشارع عندما سمعت رجا رجلاٌ من الشعب يقول: (القد عرفني"! وتساءلت عند سماعي هذه الكلمات ماء ما الذي يقصده العوام بالمعرفة. إلى ماذا يسعى عندما يسأل عنها؟ لا شيء غير غير ذلك:
 هو الشيء الذي نضيفه إلى هذه الكلمه؟ المعّهروف أي ما معناه الاثياء التي اعتدنا عليها بشكل لا تعود معه تدهشنا؛ نضع فيها جلولنا اليومي، قاعدة

ما تقودنا، كل ما هو أليف لدينا . . . وماذا؟ أليست حانجتنا للمعرفة هي

 بالمعرفة؟ أليست الفتنة التي تصاحب اكتساب المعرفة هي لذة اللأمانمان الذي
 للاسف! أليس ذلك ببساطة لأن الفكرة شيء مألوف تماماً وعادي لديه؟ لأنه قلمطا تخيفه الفكرة؟ آه، هذه المسرات القات القليلة لأولئك الباحثين عن




 بالاجماع، ما من أحلد، حتى أشد الحندرين، لا يفكرورن ألأنه من الأسهل




 اليقين الكبير الذي تبديه العلوم الطبيعية علم النفس ونقد عناصر الوع الوعي علوم يمكن القول أنها مضادة للطبيعة - يشتمل بالضوم بالضبط على ألنى أن هذه العلوم تأخذ الواقع الغريب كموضوع: : بينما هناك شبه ـ تناقضى، شبه عبيّية، في إرادة أخذ موخيوع لا يكون غريباً .

## 356 ـ بماذا ستصير أوروبا ((فنية)) أكثر فأكثر

في مرحلتنا الانتقالية حيث اختفي الكتير مني الكا الاكراه لا يزال قلق


 النتيجة غريبة بما فيه الكفاية: يكاد كافة الأورويبين اللذين وصلوا إلى عمر

متقدم، يختلطون مـع دورهم؛ ويصيرون بأنفسهم ضحايا نوعية لعبتهـم؛ وينسون كم تمكنتت الصدفة والنزوة والعبث من حياتهم في المرحلة التي


 فيها بقوة، باحتفالية، بتقوى، اننا منذورون الها لهنه المهنهنة، ولألأكل ـ الخبز

 وامتيازات مهنية متوارثة في تشييد هذه الأبراج الاجتماعياعية الوحشية التي تميز العصر الوسيط والتي يمكن أن نملح فيها شيئاً على الأقلى : القدرة الألـة
 الأول!).

إلا أن هناك حقبات ذات طابع مناقض؛ إنها الحقبات الديمقراطية الحقة حيث يضيع أكثر فأكثر هذا الايمان وحيث وان الان يسيطر اعتقاد جسور في وجههة النظر المناقضة، اعتقاد اليونانيون اللني نلاحظه للمـرة الأولمى في
 أكثر فأكثر؛ حيث كلر كل واحد يعتقد أن بامكانه القيام بكل شيء تقريباً، بألن
 المحاولة، يلتذ بذلك، تتوقف كل طبل طبيعة وتصير فناً . . . ما ان ان انخروط
 بكل حقبات التحول الفريد غير الجدير بالتري بالتقليد على كافة الأوجها

 الحضارة الهلينية، كما يقول الأبرياء . ...). والحال فإنا فإن ما يخيفنيني، هو ما


 بالفعل .. عندها نرى بروز نباتات جديلة، وحيوانات إنسانية جلديدة لم يكن
 على الأقل في الظل، مُشتبه بأنها عار ـ ؛ ؛ إنها أشد الحقبات أممية وأشدها

 وصار، أخيراً، مستحيل الوجود. ابتداءأأمن كنار المبار المهندسين، والبنائين
 بتشييد مشاريع للمدى الطويل؛ ويبدأ عباقرة التنظيم بالنقصان . من لا يزال يزال يجرؤ على التصدي لعمل يستلعي انجازه أن يكون بالانيا الامكان الاعتماد على
 لرجل بالحساب بالوعد وبالا استاق وبالتضتحية بالمستقبل لمشارياريعه ولا يعود للانسان تبعاً لها أي قيمة، أو منى الا بمقدار ما يكون حجرآ في بناء لا لا



 مضى : لبناء هنا البناء ينتصر كل شيء، وتنقص المواد بالميا بالمقام الأول. لقد توقفنا جميعاً عن أن نكون مواد بناء لمجتمع: انها حقيقة آن آن الأوان للنطق بها . يبدو لي في هنه اللحظة أن الأمر سيان في أن النوع البشُري الأشد
 حال، يبدو لي أيها السادة الاشتراكيون ان يستطيع أن بألأل وان يحلم
 شعارهم المستقبلي على كل اللوائح والجدران (مجتمّع حرال، مجتمع حر؟
 ورق! الورق - الرخامي الشهير! وبعد، عندما أقول ورق. ..

## 357 ـ بخصوص إشكال قديم

من هو الألماني؟ قم باحصاء المكتسبات الحقيقية للفكر الفلسني والتي يوود الفضل فيها إلى أدمنة ألمانية: هل يمكنتا بأي معنى مقبول، أنِّ نعزوها إلى العرق بأكمله؟ هل يمكن التول: إنها في الوقت نفسه من صنع
(الروح الألمانيةه، أو على الأقل من أعراضها في المعنى الني يقال فيه
 (الروح اليونانية) وشاهل عليها؟
 أفراد استثنائيين في عقلية العرق، كما كانت عليه مثلاً وثنية غوته وميكافيليا ولية بسمارك (اسياسة واقعيةا دون أي خجل في ذلك؟ ألا ينطلت فلاسفتنا ضد (هحاجات) (الروح الألمانية؟؟ باختصار مل كان الفـانلاسفة الألمان ألمان فلاسفة بحق؟

سأذكُر بثلاث حالات. في البدء حالة لايبتز، وفكرته التي لا تضاهـى
 التي كانت رائجة قبله، عندما قال آن الوعي مـجرد عرض للتمبثل وليس صفةّ ضرورية جوهرية، وأن ما نسميه وعياً، أبعد من أن يشكا يالو عالمنا
 مل هناك من شيء ألماني في هله الفكرة التي لم تستنفذ أعماتها با الها الهائلة
 التوصل بسهولة إلى هذا الانقلاب للبداهته؟ ذلك أن هذا هو انقلاب بحق : لنتذكر كانط في المقام الثاني وعلامة التساؤل الرائعة التي وضعها
 بل على العكس، لقد بدأ بحذر شديد بتحمليد المجال الذي
فيه بمعنى (وهو عمل لم ينجز حتى أيامنا هذه).

 الواحدة منها من الأخرى: مبدأ حضًّر العقول في أوروبا باتجاه آنير حركا
 داروين على الاطلاق. هنا الابتكار الهيغيلي والذي كاني مفهوم التطور إلى العلم، هل لديه شيء ما ما ألماني؟ نعم لا شك في ذلك: نشعر في الحالات الثلاثة أن اراكتشافآه قد

تم، وقد حزرنا شيئاً ما عن أنفسنا؛ إننا لشاكرين ومندهشين في الون الوقت


 ومع كانط، إننا كألمان نشك في القيمة النهائية للمعارف الحلمية ولكاكل ما


 لاتيني، نمنح للصيرورة، للتطور معنى وقيمة أشد من »الكين" (حتى ألنى أننا بالكاد نؤمن أن هالكين" هو مبدأ مبرر)؛ هيغليون أيضاً، بمقدنار مار ما نعارض

 الحقيقي، ربما واحد من أشدها بلادة وأشدها فرادة) .

تـمـة سؤال رابع يلقى أيضاً : وهـو مـعرفة مـا إذا كان شـوبنـهور، المتحمس لهـنا التشـاؤم الذي يشكك في قيمة الحياة، يجبـ ألن أن يكون بالضرورة، ألمانياً . لا أعتقد بهله الضروورة، فالحدث الذي الذي يمكن أن نتظظر


 والشرف فيه إلى كل الاعراق. حتى ألى أنه يـجب أن يعزى إلى الألمانه إلى إلى

 بامتياز ، مع كل عظمة المحاولة التي قام بها ليقنعنا في آخر ساعة الانـة بألوهية
 شوينهور، كفيلسوف، أول ملحد مقتنع وعنيد حصلنا عليه في ألمانيا الما هنا هنا

 جأش الفيلسوف، ويسخر في كل مرة يرى فيها شخصى ما يتردد ويناور في

هـا الموضوع. حول هذا الاشكال ترتكز استقامته كلها؛ لأن الالحاد
 الذي يرى فيه نمراُ للوعي الاووروبي دفع ثمنه طويلاً وطويلاً، الفعل الألشد الأشد
 عن أكذوبة الايمان بالله .. . نرى من اللني انتصر على الاله المسيحيكي، إنها الأخنلاق المسيحية نفسها . مفهوم الاخلاص ون وقد طبق بدقة أشد فأشدلد، إنها




 بأس به، على أن كل شيء ليس الا هبة ، الا إثـارة الا تلا تنبيهاً من العناية
 فصاعداً، هنا ما تشعر به في الوقت الحاضير أشد الضما الضمائر رهافة على ألى أنه




 شوبنهور: إذن هل للوجود معنى؟ هنا السؤال الذي يتطلب قرون قبل أن يستنفذ فهمه في طوايا اعمماقه. حتى ان ان جواب شوبن
 وعلق في الفخ، في هذه المناظير الاخخلاقية التي تنتج بالضبط عن التئش المسيحي، والتي أُشير إليها ، في الوقت نفسه اللني أشير به إلى الله، بأنه
 أوروبي طيب، كما قلت، وليس كألماني. إلا إذا فكرنا ألا أن الألمانـان قـد شـعروا بالتآلف، بالقرابة الذهنية مع شوبنهور، بالاستعداد لسـيماعـهـ، وبالحاجة لاشكاله، بالطريقة التي استولوا بها على السؤال الشوبنهوري؟ إلنا واقع بدء التفكير والتعليق في ألمانيا بعد شوبنهور - وبتاريخ يبقى متأخراً

بما فيه الكناية ـ على السؤال الذي طرحه. لا يكفي بالطبع للتقرير لصالح


 Von Hartmann




 يجب اعتبار باهنسن Bahnsun هذه الخرارة القديمة على أنه فخر النـر لألمانيا، ،

 بصفتها علاج ضد التشاؤم، علاج مارسته بنفسي بالأخصر بسبب خوراصنها
 وللنجسد) . أو هل يحجب أن يحصى كألمـان حقيقيين هواة المـوسيقى والفتيات العوانس شأن Mainluinder ماينلانلدر رسول (البكارةها العذب هذا؟ وسترون في آخر المطاف أنه كان بدون شك ئلان يهودياً (يمير كل يهودي




 بل أيضاً حدثاً ألمانياً، بينما كل ما يحداث فيا في المقام الما الأول، سياستنا الشُجاعة، والافراط الفرح في حب الوطن الذي يقدر كل شيء تبعاً لمبدأ قليل الفلسفة Duitschland, Deutschlandŭber alles (ألمانيا فوت الجانيا ويالتالي specieis speciei الألمانية؛ يبرهن العكس مها لا لا لا مسجال للشك فيه. كلا الألمان اليوم ليسوا بمتشائمين إطلاقاًا ولألأقوله مرة أخرى، الايلا لقد كان شوبنهور متشائماً، بصفته أوروبياً طيباً، وليس بصفته ألمانياً.

## 358 ـ إنتفاضة الفلاحين في مجال الفكر

 حيث لا تزال تظهر بعض الانصاب المرتفعة، إلا إن الكثير منها لا لما تمر تعد
 وللكل تأثير حي، إذ أين يوجد أجمل من هذه الخرائب؟ ينطيها كلها


 عملاٌ كالمسيحية، بني بهذه الصلابة وبهذه المدلة الطويلة، إنه آخر أثر أثر

 أن أغرب ما في الأمر أن أولكك الذين كانوا أشد من يجهد للحفاظ علا على المسيحية، كانوا أفضل هادميها : الألمان. يبدا جيا جلياً أن الألماني لا لا يفهم
 لقد شيدت الكنيسة على حرية الذهن، على استقلالية الافكار وهي أشياء

 الاصلاح اللوثري ثورة واسعة للبساطة ضد شيء ما مفارق؛ ؛ ولا ستعمال
 تفهم طريةة التعبير الخاصة بكنيسة متتصرة، ولم يكن يرى فيها إلا الفساد؛
 به لنفسها كل مقدرة منتصرة وواثقة بنفسها ... لا يظهر اليوم الا بونيا بوضوح شديد كل ما كان ينعص لوثر ليتصدى لمسائل المقدرة الجوهرية، لا يرى الا يرى
 وسطحي، ومتهور؛ ؛ رجل من العوام بشكل خاص، ماليا محروم من الورائة التي
 أن كل عمله وكل الارادة التي كان يملكها لا
 مزق وحلل بغيظ صادق، في كل مكان أطول وأدق ما نسج فيه العنكبوت.

لقد سلم الكتب المقدسة لكل قادم؛ وانتهت بالتالي بأن وقعت بأيدي علماء اللغة؛ أي ما معناه بأيدي هادمي كل اعتقاد يرتكز على الكا الكتب فكرة ॥الكنيسة") ملقياً بالايمان الني كاني


 الجنسسية مع المرأة: والحالل فإن ثلاثة أرباع الاحترام الـام الذي يقدلدر عليه الشعب، وبالأنخص إمرأة الشعب يقوم على الاعتقاد بأن رجلا الاّ استثنائياً




 كانت أعمق فائدة له بأنه كان دأثماً أذناً مقّسة، بئراً من الصمـت ، قبراً الحا


 يهدم مثلاً لم يستطع الوصول اليه، مع الحتفاظه بهيئة من يقاتل ومن يره يرذل
 فلم يكن يقوم، هو نفسه إذن، في داخل الن النظام الكهنوتي إلا بإلإنارة ما كان



 الفكر الأوروبي، ولنقل تلطيفه إذا كنا نفضل عبارة النارة أخلاقية، قد قلد قام بخطوة
 حركة هذا الذهن، وقلقه وعطشه للاستقلال، إيمانه بأن من حقه أن يكون

حرآ، أن يكون (طبيعتهل|، وأخيراً، إذا كان المراد أن يعترف بفضله في
 أن ننسى أن نضيف أنه متواطئُ أيضاًاً في فساد العالـمْ اليوم، في نقص الاحترام لديه، والحياء والعمق وسلامة النية الساذجة، وهنا وهنه الاستقامة الثقيلة في أشياء المعرفة، باختصار في دناءة اللنهن التي تميز القرنين الاخيرين والتي لم يخلصنا منها التشاؤم الحايث العها العهد بعد: حتى الآنى،


 بالأخصى، على النتقض من الدول: الكنيسة هي قـبل كل شيء صرح ترا تراتبي يؤمن بالمصاف الأعلى للانسان الروماني، ويؤمن بما فيه الكفاية بالذهن ليمنع عن نفسه اللجوء إلى فظاظات الحنف، وهنا وهذا وحده يكفي ليجعل منها مؤمسة أشد نبلاٌ من البولة .

## 359 - إنتقام الذهن، وخطط ـ خلفية للأخلاق




 من الثروة، حرم من آخر تعزية، من (انعمة العمل)"، من نسيان الذات الذات في (العمل اليومي)؛ ؛ رجل كهنا يخجل من وجور مجنه - ريما كان يكتم بالاضافة
 أخرى أن يمتنع عن أن يفسد نفسه أكثر فأكثر، ،وأن يصير أكثر إثارة وغروراً بعراءات لا حق له بها، أو بمعاشرات مفرطة الثقان الثقافة بالنسبة لقدراته الهضمية: متسمم حتى النخاع ـ لأن الفكر بالنسبة لسيء الولا الودة من هذا النوع يصير سماً، والثقافة سم، وسم الوحدة والملكية - مِإنه يقع أخيراً في حالة من الضغينة، في إرادة انتقام مزمنة. .. ما ما الني تعتقدون أنها بحاجة اليه ليحانظ أمام نفسه على مظهر الاستعاء بالنسبة للعقول الأثشد قوة منه، ، ليمنح نفسه، في المخيلة على الأقل لذة الاتتقام الكامل ؟ ستكون الأخلاق

دائماً من دون أي مـخاطرة بالخطأ، داثماً الكلمات الأنخلاقية العظيمة،

 إلى معطف الصمت الاسمى، إلى البشاشة واللطف وكل ما ما لا أدريه من




 الأجراس - القديس أغسطين هو واحد منهم. الخشية من الذا لأهن والانتقام

 إدعاء الفلاسفة بالحكمة، هنا الادعاء الأشد جنونانّا، الأشد سفاهة من من بين




 (خطأ) . . . ولكن ألا يشكل، في أغلب الحالات الات تواترآّ ملجا ينسحب اليه

 وتصمت وتتلبد في الكهوف، وتصير حكيمة. .. ما معنى مذاء؟ الحكمة، ملجا الفيلسوف لينجي بنفسه من ـ اللهن ؟.

## 360 ـ نوعان من العلل التي نمزجها

هاك برأي، إحدى خطواتي، واحد أهم إنجازاتي الأساسية التي التي
 الخاص، الفعل في هنا الاتجاه أو ذاك، والفعل من أجل هذه الغاية الـاية أو تلك. الأولى مي كمية التوة المتراكمة والتي تنتظر استعمالها في أي وقت

كان ولأي هلف كان . والثانية على العكس هي شيء لا معنى له بالمقارنة
 المذكورة من الآن فصاعداً بطريقة فريدة ومحلددة : إنها عود الكبريت بالنسبة اللى برميل البارود. بين كل هذه الصدف الصغيرة، أضع في عـير عداد أعواد

 تقريباً بالنسبة إلى الكمية الهائلة للقوة التي تنحو كما قلت آنفاً إلى أن تفرئ الثـا بأي شكل كان. يختلف الرأي الشائع تمامّاً : لأنه عادة ما يرى في الهـدف، الها المحرك، القوة الدافعة، طبقاً لحططأ قديم؛ إلا أن هنا ألأل الها الهدف ليس إلا قوة

 إضافياً للغرور الذي لا يريد أن يعرف أن السفينة لا تفعل سوى أن تتبع

 ولكن ليس هناك من طيار على الاطلاق؟ لا يزال يلزمنا نقد لمفـهوم (الغاية).

## 361 ـ بخصوص موضوع الممثل

إن اشكال الممثل هو ما أقلتني لأطول وقت: فقد كنت أتساءل (ولا

 مع ضمير مرتاع؛ للة التظاهر المتفجر كمقدرة، كابتاً ما يسمى (الطبع")،
 دور، في مظهر؛ فائضن من ملكات التأقلم مع كل نوع، التي لم تعلد تعرف

 على أسهل ما يكون، في العائلات التي كان عليها أن تصارع في فير سبيل
 مع طبقتهم وأن يتوافقوا بدون استراحة مع الظروف الدائمة التجلدد، وأن

يظهروا وان يمثلوا دائماً بطريقة مختلفة، والذين ينتهون دائماً بأن يعرفوا أن





 المتشدق، المزاح، المجنون، المهري شأن جيل بلاس Gil Blas نموذا المستخدمين الكالاسيكيين: لأن هنه هي الأنماط السابقة للفنان، لا بل غالبآ (للعبقري"). .

في الطبقات الاجتماعية الأرفح، تنمي نفس الضـنوطات النات النمط عينه






 يهودياً اليوم؟ أديب فطري، معلم فعلي لكل الصنحافة الألورالوربية، يمارس

 يجب أن يكنّ في البلدء، أن يكن بالأخصص ممثلات؟ إسمعوا الألأطباء الذين

 يهبن أنفسهن . . . المرأة فنانة لدرجة . . .

## 362 - إيماننا برجولة أوروبية

لا يعود الأمر إلى الثورة الفرنسية، والتي سعت دائماً إلى التآنخي العالمي وإلى أكاليل التدفق الكلي، بل ندين إلى نابليون بالقدرة اليوم‘'

على الشعور بتتالي القرون المحاربة التي لن يجاريها شيء في التاريخ، إننا


 الحركة القومية التي سيصدر عنها هنا الفخر الحربي لئر اليس إلا

 على (المرأُةل| التي تملقتها كل من المسيحية ورية وذهنية القرن XVIII التخيالية،

 من أشد متابعي النهضةة ؛ هو اللذي أعاد يوماً قطعة كاملة من الطـا الطبيعة القديمة، وربما القطعة الأساسية، قطعة الرخام قطعة الطبيعة هذه ستتوصل إلى أن تتغلب أيضاً على الحركي الحة القومية، لتريث وتتابع بالاتجاه الايجابي جههد نابليون: هو من كان أل يريد ألورئ أوروبا موحدة، كما هو معروف، وذلك بصفتها سيدة الأرض.

## 363 ـ كيف إن لكل جنس حكمه المسبق حول الحب

 بالرغم من استعدادي لتقديم كل التنازلات للحكـم المسبق للزوات الما الاحادي، فإنني لا أقبل إطلاقاً أن يتم الكالام في الحب عن نفس الحقوق بالواقع على شيئين مختلفين بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، ومن شُروط الكحب عند الجنسسين ألاَّ يفترض الواحد الشعور عينه عند الآخري ، ألاَّ يفترض نفس فكرة ضالحبال الخاصة به. إن ما تفهمه المرأة بالحب لهو ألمر المر واضح بما فيه الكفاية: إنه ليس مـجرد التفاني، إنه هبة كلية للـجسد والروح، من دون أي شرط، دون أخلذ أي شيء آخر بعين الاعتبار؛ فهري
 بشروط. إن غياب الشُروط هو ما يجعل من حبها إيمان: الوحيد الذي تملكه المرأة.

أما الرجل فإذا أحب المرأة، فإن هنا هو الحب الذي يريده منها؛

فهو بالتالي بعيد جدآ عن هذا المبدأ القبلي للحب الأنثوي؛ فإذا ما وجد رجال يشعرون أيضاً بهذه الرغبة في التخلي الكلي، فإنهم، لعمري. . . ، لا يكونوا رجالاً . إن رجلاً يحب كالْمرأة يصير من هنا بالة الذات عبات عبداً؛ بينما المرأة إذا أحبت كامرأة فإنها لا تصير بذلك إلا امرأة أشد كمالاًا . .

إن شغف المـرأة، التخلي الكامل عن كل نوع من أنواع الحقوت الخاصة، يفترض بالذات أن الشعور عينه، الرغبة عينها بالتخلي لا تون توجد عند الجنس الآنخر : لأنه، إذا كان الاثنيين سيتخليان عن أنفسهما نتا نتيجة
 تريد المرأة أن تؤخذ، أن تقبل على أنها ملكية، تريد أن تذوب في فكا فكرة
 نفسه، لا يتخلى أبداً، ولكنه يريد، على العكس أن يغني أناه ألاه في الحب



 يصوب النظر دائمآ على قساوة وهول ولغز ولا أخلاقية هذا التناقض . لأن الأن
 وشأن كل أمر طبيعي، هو بالتالي "الا أُخلاقي" أبدآ.

 كنوع من الاعتراف بالجميل، أو من نطرة ذوقه وكنوع من التا التالاؤم الانتقائي،





 ـ لا يقبل الرجل بسهولة إنه لم يبق للمرأة شيء آتتخلى" له عنه.

## 364 ـ الناسك يتكلم

يعتمد فن معاشرة البشر على البراعة بشكل جوه
 ثقة. إذا وصلنا إلى الطاولة مع جوع سعور يكون كل شئ شيء على ملى ما يرام
 لا نشعر بهذا السعور عندما نريدا فكـم يكون القريب، للاسف، صعبع الهضمبا
المبدأ الأول: كما لو كنت أمام مأساة، خذ شجاعتك بمله يديك،
إنطلق بجسارة، أعجب بنفسك بقدر ما تستطيع ذلك، شد أسنانك على اشمئزازك، وابلع قرفك.
المبدأ الثاني: (احَسِنْ" القريب، إمدحه، ،مثلا"، لدرجة يتعرف فيها كل
 بالاطراف أو باحدى أوجهه (المههةه" وشد عليها إلى ألى أن يتبعه الكل ويمكا ويكن تغليف القريب في وشاح فضيلته بالكامل .
المبدأ الثالث: نوّم نفسك•مغناطيسياً . ثبت موضوع معاش طريقة زر زجاجي إلى أن تتوقف عن الشعور بأي لذة أو ألم ونام، دون الما ون أن
 للزواج والصداقة؛ جربت بوفرة، وتملح على أنها ضرورية، إلا أنها لم تحصل بعد على اسمها العلمي. إسمها الشعبي . . الصبر .

$$
365 \text { ـ الناسك يتكلـم مرة أخرى }
$$

نحن أيضاً نعاشر (أششخاصاً") ونحن أيضاً نرتدي بتواضع الثياب الثياب التي
 المجتمع، أي ما معناه إلى بلاد الأقنعة التي لا تريد ألنا أن يقال انها كذلك


 وهذا ما ينصح به بقوة عندما تريد أن تتخلص بحذاقة أو أن توحي اليهـم

بالخوف. البرهان: نمد يدنا لندركك فلا نجد إلا النراغ. وهنا وها مخيف، أو انك تصل من باب مغلق، أو أيضاً عندما تكون الان الأضواء مطفأة . أو أيضأ عندما نكون قد لاقينا حتفنا، هذه هي با بامتياز حيلة رجل ما ما بعد المون الموت.


 المجهولة، والتي تسمى عندنا ملا حياة، ويمكن أيضاً وبالمقدلار عينه أن تسمى الـنى موتاً، لو كنا لا نعرف ماذا سيحصل لنا ـ وانه بعد وفا واتنا فتط نتا نتوصل إلى الى حياتنا ونصير أحياء! آه، أحياء جدأ! نحن رجال ما بعد الموت!").

## 366 ـ أمام كتاب عليم

لسنا من أولئك الذين لا يفكرون إلا بين الكتب ولا تنتظر فكرتهـم لكي تولد تحريض الكتاب؛ من عادتنا أن نفكر في الهوواء الطلق، مشياً،


 بطريقة أفضل : أيعرف أن يرقص؟؟ ألـ ... إننا لا نترأ إلا بشكل نادر؛ ؛ ونحن

 مضنغوطة، ورأسه في الأوراقن. كما يُقرأ كتابه بسرعة! ألا يكشف الكتاب
 المحبوس، من السقف وضيق الغرفة. هنا ما ما شعرت بـ به في الحين عـين عند


 مبالغته في تقدير الزاوية التي يركن اليها . قائهاً على التوشية، وأخيراٌ،

 تملكوا علمهـم: آه، كم العكس صصيح أيضاً، كم صار يتملكهم من الآن








 ("بسعر أقل" ، تريدون أن يكون أأرخص" وتريدون على الألخص ألن أن يكون



 و(ممثل") الحضيارة، الأديب الذي ليس بشيء العاء حصراً ولكنه (يمثل)" تقريباً كل



 ليس لديكم من آراء إلا آراء مستحيلة الهرف بالمالإ! لأنكم لا تمثلون شيئاً
 تقدرون كل مقدرة وتحترمون كل تمكنز! لأنكم ترفضون، قُطعياً، كل كل ما هو
 artibus بنظامه وبتمرنه| (حتى العبقري لا يمكنه أن يعوض نقصاً كهنا، مهرما كان


 وبشكل مصطنح، مظهر هذه الاستقامة وهذه الصلابة التي لا يمكنها أن

تكون إلا ثمرة الملدرسة أو الثقانة؛ من دون أن يخدعوا أنفسهمه، وبالطبع من دون أن يستطيعوا أن يسكتوا تماماً ضميرهمر.. لأنه، وكما تعرنونون ذلك ألك تمامأ. .. ليس كذلك؟ (إن الضمير متعب عند كبار الفنانين المعاصرين)، وهنا ما يشكون منه كلهم) .

## 367 ـ أول تمييز يجب القيام به بخصوص الآيار الفنية

 يرجع إما إلى فن ـ المناجاة الذاتية، أو إلى الفن ألمام شهوده وفي هنا هنا
 اليه الايمان بالش: غنائية الصلاة، لأنه ليس هناك الك من وحدة إطلاقاًا للرجل

 أنه يعاين نفسه)، بعين الشاهد أو بعين الفنان ضالذي ينسى العالمّ" . هذا
 النسيان. فن - مناجاة الذات هو موسيقى النسيان.

## 368 ـ الوقح بتكلم

إن اعتراضاتي على ثاغنر هي اعتراضات فيزيولو 368 الوجية، لماذا أخفيها
 علي؛ قدمي تحفد عليه وتثور : تشعر :دلدمي بالحاجة إلى إيقاع، الحاجة إلى إلى الرتص والسير، إن ما تطلبه من الموسيقى هو قبل كل شيء الانيا الانخطاف
 هي أيضاً؛ وقلبي؟ ودورتي الدموية؟ وأحشائي؟ وأخيراً أبح أيضاً؟ .. .
 يبدو لي: كانما كل الوظائف الحيوانية عليها أن تسرع بتأثير إيقاعات


 الموسيقى . بماذا تهمني المأساة، المسرحا تشنجات الانخطافات الاخخلاقية

هذه التي يكتفي (الشُعب" بها! تصنع الممثلين! .. فأنا، كما يرى، من


 المأساة هي الهدف، ولم تكن الموسيقى إطلاقاً سوى وسيلةهال. فإنه

 الموسيقى سوى وسيلته للتشديد ولتدعيم الحركة المأساوية، لاستدخالـدال



 شجاع؛ وأضفت، وكان لدي أسباب أكيدة لذلك: اكن قليلاً أكثر صدقاً مع نفسك إذن: إننا لسنا في المسرح! في المسرح، لو كنا صادقينين،



 نريد، من الشا أو البشر. ما من أحد يحمل الثى المسرح أنبه ما في في فنه. ولا حتى الفنان الذي يعمل في هنا المسرح: إنه ملا مكان لسنا فير فيه سوت
 انتخابية، ديموقراطي، ("ريب")، لدينا المواطنية عينها، حيث الان الوعي
 موضوع اللذة الحسية المعدي؛ إنه مملكة (الجارها . نصير فيه بأنفسنا الجار... ." (نسيت أن أقول بماذا أجاب هذا الفاغن الفنري الواعي على
 أن تكون معافيَ بما فيه الكفاية لموسيقانا؟).


منهما وجوده، وتوقفه ونموه الخاصى أقصنا أقدل أنهما في الوقت عينه شابين


 صعب: وانه ليس من الضروري حتى أن ينتبه لهنا التناقضى ! وانه يمكن أن أن





 ينسى ببساطة هذا الذوق. . يهمله يتركه بائرأ، يمكن لهـنـا بأن يتتج آثاراً تفوق بكثير حسه النقدي، بشكل يقول ائل فيه عن ذاته وعن آثاره
 الفنانين الخصبيين؛ ما من أحد يـجهل الابن كأهله؛ إنها قاعدة تصح من
 اليونانيين: انهـم لم (يعرفوا") إطلاقآ ما كانوا يفعلونه .

## 370 - ما هي الرومانطيقية

ربما يتذكر أصدقائي، على الأّفل، أنني قد بدأت بالانككباب على
 وبكافة الأحوال مغنياً أمالاً كبيرة. لقد كنـت أعتبر - بعد أي تـجارب
 أشد حزماً من تفكير القرن XVIII، عصر هيوم وكانط وكانديلاك والحسيين، على أنه مؤشر لشجاعة أشد بأساً، لحيوية أشد انتصاركاراً؛ للدرجة كنت أعتبر المعرفة المأساوية كالرفاهية الحققة لحضارتنا ؛ كنت ألدألدى فيها نوعاً من التبلير الأشد كلفة، والأشد نبلاً والأشدل خطراً، لهـذه الثقافة،

ولكنه أيضاً ويفضل وفرته رفاهيته الشرعية . لقد كنت أفسر بالطريقة عينها موسيقانا على أنها التعبير عن المقدرة الديونيا

 لأم أكّن أعترف، كما يرى، بما يعطي للتشاؤم الألماني، كما للموسيقِى الألمانية: طابعها الحقيقي: الرومانيانطيقية.







 وفي المعرفة؛ على هؤلاء كان (ولا يزال) كل من شوبنهور وثا وثاغنر يجبيبان،

 دون أي تكلف. يمكن للكائن الأشد وفرة بالحياة، الديونيزوسي، النيّ اله أو إنسان، أن يسمح لنفسه ليس فقط أن ينظر إلى اللغزي، والمخيف، يقترف أيضاً المـخيف وأن يستسلـم لأي رفاهية في التدمير والانقـلابلاب


 أكثر ما يكون إلى النعومة والوداعة والطيبة في الفعل وفي الالتفي التفكير؛
 (المخخلص"؛ ؛ سيكون هو من يحتاج، أيضناً الى المنطق والى ونى ونوح نظري

 التخشية. هكُذا تعلمت شيئاً فشيئاً أن أفهـم أبيقور، نقيض المتشائمر

اللديونيذوسي، كمـا (المسسيحي" الذي لبس في الواقع سوى نوع من


















 فبامكانها، من جهة، أن تنتج عن الحبّ، عن الاعن الاعتراف بالجميل، (الفن
 ،Rubens Goethe بهالة). ويمكن أن تكون أيضاً الرغبة الطاغية لرجل يتألم بفظاعة ويريد أن


 بالحديد الحامي بصورته . هذا الشكل الأخير من الحاجة إلى التأبيد هو

التشاؤم الرومانطيقي في أشد أوجهه تعبيراً، بأن يصير مع شوبنهور فلسفة
 آخر أكبر حدث في تاريخ قدر حضارتنا (أن يكون بالامكان ألان وجود تشاؤمر
 تعود إلي، بصفتها proprium et ipsissimum خاصاً بي: ما ما عداً أن تعريف "اكلاسيكي" يصدم أنني، لفظ أفرط استخدامه، وفتت بافراطاط، صار من الفيا الصعبب التُعرف إليه. سأسمي إذن تشاؤم المستقبل هذا، لأنه سيأتي، لأني أراه قادماً، التشاؤم الديونيذوسي).

## 371 ـ نحن من لا يمكن فهمنا



 لنقل، كي نبقى متواضعين، حتي عام
 الآخرين: ذلك أننا ننمو، ذلك أننا لا نتوقف عن التغيير ، عن طرح قشور النا



 بجشع أشد. إننا نكبر كما تكبر الشجرة. وهذا ما ما يصعب فهـومه، أليست

 الأسفل، إلى الداخل، إلى الخارج، تنبت قوتنا في الوقت عينه في الجنا الـنع وفي الأغصان وفي الجذور، إننا لم نعد أحراراً في القيام بأي شيء على الـى
 إننا ننحو صوب الأعلى وحتى لو قبلنا ألا أن هذه تعاستنا ـ لأننا نقترب أكثر
 نتقاسمه، ولا نريد أن نتشاطره، إنه قدر القمم، إنه قبرنا .

## 372 ـ لماذا لسنا مثاليين

كان الفلاسفة، فيما مضمى يخشون الحوواس؛ ـ هل هذا صدفة ـ ألم
 الحاضهر والمستقبل، ليس فقطط نظرياً بل عملياً . . همّ، كانوا على العكس


 وضص "قطن في الأذنين" لكي تصنع الفلسفة؛ لقد كان شرطاً شبه إلزامي؛ بالكاد كان الفيلسوف الحق يسمع الحياة، بمقدار ما هي موسيقى ؛ لقد كان الن ينكر إذن موسيقى الحياة؛ ؛ إنه اعتقاد باطل قّديم أن يفكر الفالاسفة ان كل موسيقى تأتي من حوريات البحر . . .
نميل اليوم إلى صياغة حكم مناقض (وهذا ما يمكنه أن يكون خطار الـا



 دون قلب: كان التفلسف بالنسبة اليهم نوعاً من مصر الدماء. ألا تشعرون الا بنوع من القشعريرة أمام ناس مثل سبينوزا؟ ألا تشعرون ألن ألديه لغي النز عميق؟
 باستمرار، "إزالة الحس" المؤولة على أنها مثال. ألا تشعرون مسبقاً هنا، في كواليس الخشبة، حضور مصاصنة دماء تبدأ بأن تفرغ الحورأ الحواس وتنتهي بأن لا تبقي، بأن لا تترك إلا الهيكل العظمي وصرير العظام؟ أقصد بذلك،
 ،amor Amor intellectualis Dei ما هو deus، عندما لا تعود تملك نقطة دم!!).

باختصار : لم تك المثالية الفلفُفية حتى الآن سوى نوع من المرض
 من الحواس المفرطة القوة، حكمة حكيم تابع لسقراط. ربما كان ينقصنا

فقط نحن الحلديثون، أن نكون أصححاء بما فيه الكفاية لنكون بحاجاجة إلى مثالية أفلاطون؟ وإذا كنا لا نخششى الحواس، فإن ذلك ألك يعود ربما . . .

## 373 ـ (العلمم" بصفته حكماً مسبقاً

تمنع قوانين التراتبية العلماء الذين يتتمون إلى الطبقة المثقفة الوسطى من رؤية الاشكالات الكبيرة، نقاط الاستفهام الحقيقية؛ إضافة إلى إلى أنه لا

 والطموح والرغبة الحميمة التي يمكن أن تتملكهم بالعثور على أشياء قائمة على هنا الشكل وذاك واك، والخشية والأمل الذي يشعرون بهـ، تهـيأ وتشبع


 والغيريةه التي يهذر بها ـ لا تنبه فينا ، أو تكاد لا تنبه فينا، إلا الاشمئزاز :


 مقززة، يطرح علامة استفهام لم يكن قادراً على التنبؤ بها . . . وينطبق الأمر عينه على هذا الايمان الذي يرضي اليوم العديد من العلماء الماء الماديين الذين يعتقدون أنه يمكن للعالم أن يكون لديه قياس في مقايستنا الصنيرة،



 في البدء ومهما كان الثمن أن نتنع عنه طابعه الملتبس؛ إن الن الذوق الحس الحسن هو ما يفرض ذلك، أيها السادة، احترام كل ما يتجاوز الـوا أفقكم؟ فقط يستحق الجهد تأويل للعالم يعطيكم الحقى، تأويل يسمح بالبحث بالـو ويمتابعة أعمالكم
 فقط يستحق الجهد تأويل للعالم يسمح لكم بأن تحسبوا وأن تزنوا وأن تروا




 كل التأويلات المممكنة: فليقال هنا لسمعكمب، لوعيكمب، يا ميكانيَكيمي





 شيء، مما يجعل "اموسيقاه|" موسيقى بالفعل! ! . . .

## 374 - جليدنا "اللا(متناهي"





 يمكنه أن يمنع نفسه من رؤية نفسه إلا تبعاً لمنظوره الخاص، لا لا يمكال الا يرى نفسه إلا تبعاً له.
لا يمكننا أن نرى إلا بعيوننا؛ ؛ إنها حشرية لا أمل لها بالنجالح بأل نسعى إلى معرفة ما هي أنواع العقول والمنظورات التي يمكن لها ألنا تان تكون
 دوران إلى الأمام ودوران إلى الـخلف (هذا مان الـا يغير إتجاه الحياة ويان ويقلب
 المضحاك والذي ينصى على أن زاويتنا الصغيرة هي الوحيدة التي يحت لها أن تملك منظوراً. على العكس تماماً، لقد عاد العالم، بالنّسبة لنا، الــا
(الامتناهياً"، بهـذا الاتججاه الذي لا يمكننـا معه أن نرفض أن يكون لديـه


 للأسف، لدينا إمكانيات عديدة لتأويلات من إله لهـا الما المـجهول، ألن أن نؤوله


طريقتنا الآدمية بالقيام به، طريقتنا المفرطة الآدمية، التي نعرفها! . . .
375 ـ لماذا نبدو "أبيقوريين")
إننا حذرون، نحن الناس الحديئين، مع آخر القناعات، يبقى حذرنا بالـمرصاد؛ يشك في كل ما يفتن، ويخشمى الوقوع في شـرك كـرك كل إيمان


 قلد "وضع في الزاوية" للتكفير، وبعد أن ئس من هن هنه الزاوية يلقى نفسه من


 الكبيرة والوضعيات الأخلاقية، ذوق يرمي بكل المعارضات الثقيلة والفظة، ويعي بفخر أنه تمرن على الحذر . بالواقع، هنا يكمن موضوع فخرنا في شد الزمام بشكل خفيف حتى في اندفاعنا العنيف نحو اليقين. في هنه السيطرة، على الذات الت التي يبرهن
 الحيوانات المهتاجة والثائرة، وإذا كنا نتردد فمما لا شك فيه أن السبب لا يعود، إلى الخطر . . .

376 ـ تباطؤ الحياة
إنه شعور يعرفه كل الفنانين، رجال (المؤلفات"، ، رجال من النمط الأمومي: في كل مرة ينهون فيها حقبة من حياتهـم - التي تقطعها رحا

المؤلفات - يعتقدون أنهم قد بلغوا الهدف، وأنهم مستعدون لقبون
 تعب، بل هو بالأحرى بعض نعومة، رأفة خريف مشمس يتركها الألأثر الأثر
 ويسيل كالعسل - يتباطئ حتى استراحات طويلة، حتى الاعتقاد باستراحة طويلة.

## 377 ـ نحن من لا وطن لنا


 بحكمتي السرية، "العلمي الجذل"ل. لأن نصيبهم شاق وأملهم غير أكيد، يلزم
 كيف يمكتنا أن نشعر، في خضم هنم هنا اليوم أننا في مسكننا الخامى! ما ما من

 المرحلة، فنحن لا نؤمن بأنها مستديمة. فطبقة الجليد التي لا تزالـي تال تحمل اليوم قد رقت كثيراً: تعصف ريح الصقيع، ونحن من لا وطن لنا لا نـحن شيء ما يكسر الججليد وحقائق أخرى مفرطة الرقة الـئ . . نـحن لا لا نحتفظ بشيء، نسن لا نريد العودة إلى أي نوع من الماضي، إلنا لمنا لسنا "متحررين" ولا نعمل من أجل پالتطور" ولا نحتأج أن نمسم آذاننا كي نسمـع حوريات

 إننا لا نجد أنه من المرغوب فيه أن تتشيل على هذه الألوألا والوئام (لأنها ستكون بالضهرورة مملكة الكفاف والانيلاحتيال) إلنا إنا نصفقت لكل



 العبودية - ؛ ومع كل هذا ، أليس كذلك، من الصعب جداً أن نجد أنفسنا

إنسانية، الأكثشر لطافة، الأكثر عدلاً من كل ما وجد حتى الآن تحت الشمس. أي تعاسة في أن هنه الكلمات الجميلة لا لا توحي لنا إلا









 ونفاذ الصبر العشقي، لكي بكون ممكناً الاختكالك، مع مذه الانسانية الانية بالذات، بكل حميتنا . هل هناك على الاطلاق مثل هـلا هنا العجوز الأثد
 محتوظ اللفالاسفة) . كلا نحن لا نحب الانيا لانسانية ، لكن من جهة أخرى نحن
 نستطيع أن نرافع لصالح القومية، وكره الاعراق؛ حتى نستطيع أن نتمتِ
 بعضها، تتمترس، وتضع نفسها في الحجر الصححي. إننا في هنا منا مفرطي التجرد، سيئي الذهن ومدللين ولكنتا، مطلبون بأفراط، ولقد سا بافرنا
 في قرون الماضي أو المستقبل، ليس إلا لكي نوفر على ألنى أنفسنا هنا الغيظ المكتوم الذي سيحكم به علينا مشهد سياسة تعقم الذهن الثا الألماني، بحقنه

 إلى استمرار تجزئة أوروبا إلى دول صغيرة؟ . . نحن من لا وطن لنا، إننا

> (非) نسبة إلى بلاد الغال ـ فرنسا القديمة.




 لكتنا أغنياء أيضاً يفيضن من الواجبات التي راكمها الذهن الأوروبي على مر
 بالضبط قد (اتخرجنا") من ملرستها، لأن آبائنا كانوا مسيحييين صادقين مانين من


 الأمر جيداً، يا أصدقائي! فالنهم التي تختبئ فيكم أقوى من كل اللاءات ألات

 378 ـ وسنعود شفافين . .
نحن مبذرو وأغنياء اللذهن، نحن المن المقيمون على كالينابيع، ولا نريد أن نمنع أحداً من أن يغرف من من مائنا، إننا لا نعرف
 أي كان من أن يعكرنا وأن يغشى علينا ـ لترمي علينا الحقبة التي نعيش فيه ألا
 المشاق الصغيرة والكبيرة للمسافرين المتعبين الذين يرتا لـاحون بالقرب منا لكننا سنقوم بما قمنا به دائماً: سنترك كل شل شيء يمضي اللى القاع، كل كل ما يرمى به الينا، ـ لأننا عميقون ولا ننسى أبداً، ـ إننا سنترك كـل شيء وسنعود شفافين.

## 379 ـ استطراد المجنون

 جداً في هذه الأيام. لنبغض كما كا كان يبغض الانس الانسان فيما مضى بطريقة من يمسكك زمام الأمور، على وجه تام، من دون حسـم، شـرط الفؤاد، بكل

حب البغض .. . يجب معرفة التخلي عن الحقد: كم من المسرات الديقيقة من الصبر حتى من الطبيعة لا ندين بها بالضبط لاحتقارنارنا، إضافة إلىا الى أنها
 وربما فضيلتنا، نحن أحلدث المعاصرينا على الـى العكس من ذلك يضعنا



 نسجن ولن ننفى وحتى لن تمنع كتبنا ولن تحرق،
 يحتقرون؛ وان كل تعامل مع الرجال ـ يسبب لنا إشممئزازاً خفيناً ؛ وأننا مع لطفنا وصبرنا وأدبنا وبشـا شتنا الجمة، ليس بمقلدورنا الرانـا أن نجعل من حس
 الطبيعة بحرارة بمقدار ما نتحرك بشُ أحكل أقل إنسانية وأننا نعبد الفن إذا كان الفنان يهرب من الانسان يسخر منه أو يسخر من ذاته. ..

## 380 ـ المسافر يتكلم

لكي يكون بالامكان تفحص أنخلاقنا الأوروبية عن بعد، لكي نتيانيسا



 نطير إلى وجهة نظر ما أبعد من الـخير والشر، وألن أن نعبر بالتالي أبعد من خيرنا ــ ومن شرنا أن نتحرر من كل صأوروبا") هذه الاورووبا التي تفهم على ألى ألى

 للواجب، ـ ذلك أننا نحن أيضاً، نحن البا
 إلى هناك . يتعلق ذلك بشروط جمة، أهمها أن نعرف وزننا؛ ثقيل هو أم

خفيف؟ إنه إشكال (جاذبيتنا النوعيةال. يجبب أن نكون فائقي الخفة لكي







 ينتصر على لا عصريته، على رومنطيقيته.

## 381 - في مسألة الوضوح




 كل القواعد المتميزة للاسلوب تولد من هنا : لقد صنعت لتمنمن ، لتحعظظ المسافة، التحظر (الوصولها إلى مؤلف؛ لتمنع البضض من الفهرم ولتفتّح آذان الآخرين، الآذان التي تملكُ تناغماً معنا .








 خفيفاً، ألقيت اليه نظرة عابرة، ألقيت اليه لمحة خاطفة؛ أتتمتدون أنه من

الواجب البدء بأي تُمن بالجلوس عليه بكل وزننا؟ أن يُحضن كما البيضة
 . §incubando

هنـاك على الأقل بضـع حقائق متوحشـة بشـكـل خـاص وحسـاسة للدغدغة بحيث لا يمكن استحواذها إلا فـجأة؛ فهي إما أن تفاجأ أو ألا أن


 والعوانس من الجنسين الللين لا يملكون من هذه الحياة سوى هذه البراءة؛ أفضرل من ذلك، على كتاباتي أن تحمسهـم، أن ترفعهمم، أن تجرهـم إلى صراط الفضيلة، فأنا لا أعرف شيئأ على الأرض أمتع من رؤية التحمير
 رأيت". هكنا. تكلم زرادشت.

هاك فيما يخص إيـجازي؛ إلا أن جهلي مُقلق أكثر، وأنا أبعد من أن
 فيها من خنجلي. ربما كنا، نحن الفلاسفة اليوم، جميعاً في وضعية وعرة ألما أمام
 يعرفون القليل القليل. إلا أن الأمر سيكون أتعس لو كان غير ذلك، فواجبنا يبقى ألاّ نضع أنفسنا في مقام غيرنا . إننا شئ آخر غير العـلما ألماء، مـع أننا
 يلزمنا أكثر، ويلزمنا أقل أيضاً . ما الذي يلزم لذها ألـن كي يتغذى؟ ما من مييغة


 بالقليل مع الحرية على أن يعيش في العبودية التي تشبعه. ليس الدهن الـي الـا
 اللني بإمكان فيلسوف أن يتمنى غير أن يكون راقصاً جيداً . لأن الرقص هو مثاله، وفنه أيضاً، أخيرآ، ورعه الوحيد، العبادتهال| . . .

382 ـ الصحة الكبيرة





 المثالي، الروح التي تريد أن تتعلم، أن تعرف بمغامرات تمرات تجاريها الأكثر

 النساك، تحتاج لشيء قبل كل شيء آخر : الصحة الكبيرة ... . تلك التي لا لا لا







 وعطشنا لدرجة لم يعد أي شيء، أي شيء، باستطاعته أن يشبههما.

كيف عند هذه اللمحات، مع هذا الجوع الرهيب للمعرفة، مع سعير





 بكل ما كان يعتبر حتى حينه طيبا، ولا يمكن لمسه، إلهي؛ ذهن لا تعني

بالنسبة له كل القيم العليا التي يستخلمها الشعب منطفياً كمعيار، لا تعني
 للذات؛ انه مثال رناهية، ملاطفة، انساني وفائق الانسانية في آلن آلن معاً، لا لا لانيا

 الكلمة والحركة واللهجة والنظرة، والاخلاق، علي ألنه محاكاة سانيا ساخرة لها
 الكبيرة، وتوضم أخيراً علامة الاستفهام، بينما يتغير مصير الروح، فلتتقدم

إيرة الساعة ولتبدأ المأساة.

## 383 - خاتمة

لكن فيما أنا أنهي مؤلفي، أخط بيطء، بيطء شديد علامة الاستفهام السوداء هذه، وأتحضر أيضاً لتذكير قرائي بفضائل القراءة المتأنية ـ آهن، كم

 أذني، وتعيدني إلى النظام: (نحن لا نبالي بها إلى الشيطان، إلى الشيطان، موسيقى النراب السوداء هذه! أليس هذا الصباح؟ ألا تلمع الشمس؟ الـي ألسنا وسط مرج أخضر رطب؟ مملكة الرقص الحقة! أمناك لحظة ألفضل المضل للفرح؟ من سيغني لنا أغنية، أغنية الصباح، أغنية خفيفة، رشيقة للغاية ومشمسة
 العكس إلى مشاطرتنا رقصنا وغنائنا؟ فمزمار الراعي البسيط ألجدى من كل
 هذا، صوت الضريح وصفير المرموط التي أتحفت بها وحدتنا حتى اليوم' يا سيدي الناسك، وموسيقي المستقبل! لتد انتهى كل هذا! فلنتُد منذ الآن نصاعلاً أعذب الألحان وأجذلها اله .

 ينتظر، وإذا ما أخرْ أهرواتآ مبحوحة بعضض الشيء، وأيماني واسقًاه، لا تحقدوا علي؛ ألسنا في الجبل؟ ما ستسمونه سيكون جديداً على الأقل؛

وإذا لم تفهموه، إذا لم تفهموا المغني، فواسفاه أيضـاًا أليس هذا نصيبيه؟ أليس هذا ما دعي (لعنة تردڤار") ا(1)؟ فلّن تسمعوا موسيقاه ونغمته إلا بشامكل أفضل، ، فلن تستطيعوا إلا أن ترقصوا بشكل أفضل على أنغام مزماره. . أتريدون ذلك؟ . . .
(1) الفلميح) الى عنوان قصيدة لغوته Goethe، يحلد نيتشه معناها تصداً. (إشارة من المترجم

## ملحق

## أغننيـات أمـير خارج السربـ(1)

إلى غوته(2)

> ليس اللا لا يفنهى رمزاً من إلشائك

دولاب العالم يلور
لامساً هدفاً بعد هدف
يسميه الحقود قانون
المجنون يقول: لعبة.

كالعصفور 11 .
(2) كل هذا المقطع تحوير سافر عن غوته.
لعبة العالم المتتجبرة
تشبك الكين بالظلاهر
الجنون الأبدي
يشبكنا خبط عشواء.

## إستعداد شاعر

منـل عهل قريب، وأنا أرتاح سمعت تيك ـ تاك حفيفاً لطيفاّ، كأنه إيقاع

برمُ ${ }^{\prime}$ تخضهنت ثم، مستسلمأ انتهيت، كما الشُاعر بأن أتكلم مع نفسي تيك ــ تاك

مفاجئاً نفسي أقرض الشُر
مع كل مقطع مسرخة حماس
أخذذني الضصحك في الحال
لربع ساعة من الزمن.
أنت، شاعر؟ أنت شاءر؟
أفي عقلك خحلر؟
"انعم، سيلي العزيز، إنك لشاعر!"
تال العصفور النقار، وقد هز كتفه متهكماً.

من انتظر في هذا الدغل؟
لمن أترصد كقاطع طريق؟
كلمة؟ صورة؟ القافية
في الحال يحضر خرابي
لا شيء مما يزحف أو يدب
يفلت من وثب أشعاري
(انعم، سيدي العزيز، إنك لشناعر"
قال العصفور النقار، وقد هز كتفه متهكماً القافية كالسهم
أي قشعريرة، أي رجفة
ما ان تصيب القلب حرباء تتشنج!
آه، ستموتون بها، أيتها الصعاليك الصغيرة
أو تتمايلون من النشوة.
(انعم، سيدي العزيز، إنك لشاعر"ه. قال الحصفور النقار، وقد هز كتفه متهكماً.
آيات لا شكل لها تتسارع

كلمات صغيرة مجنونة، ما هنا الترتيل
إلى أن تعلق، ، خط بعد خط
في تيك ـ تاكاي ـ الخاصة
أن أقول هناك عرقآ لئيماً
يسعده هذا؟ أيكون الشعراء بدون قلب؟ (انعم، سيدي العزيز، إنك لشاعر"

قال العصفور النقار، وقد هز كتفيه متهكماً.

أتسخر أيها الحصفور؟ أتريد أن تضحك؟ إذا كان برأسي لوثة، ، ما الني سيكون عليه قلبي المسكين؟

آه، إخش حاذر غضبي! إلا أن الشاعر يجدل القوافي حتى في ملء الخضـب (انعم، سيدي العزيز، إنك لشاعر" قال العصفور النعار، وقد هز كتفيه متهكماً

## في الجنوب

متعلقاً على غصن ملتو أهدهد سأمي

طير دعاني
عش عصفور يأويني أين-أنا أذن؟ آه، بعيد، بعيد...

$$
\begin{aligned}
& \text { البحر الأبيض يرقد } \\
& \text { شـراع قرمزي يرتسم } \\
& \text { صخرة، شجرُ تين، برج وميناء } \\
& \text { أغان رعوية، ثثغاء حملان. . . } \\
& \text { آه براءة الجنوب، لاقني. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المضي خطوة خطوة ـ أي حياة! } \\
& \text { هنا "الواحد اثنين" يرن المـانياً وثقيلاٌ . } \\
& \text { سألت الريح أن تحملني } \\
& \text { الطير علمني التححليق } \\
& \text { عبرت البحر باتجاه الجنوب. }
\end{aligned}
$$

العقل! آه العقل المحبط! هاكك ما يقودنا سريعاً إلى الهـلـ
 وها أنا أُشعر بالشُجاعة والدم وحماس جلديل لحياة جليدة، للعب جليد...

أن تفكر وحيداً، نعم إنها الحكمة لكن أن تغني وحيداً . . . إنها الحمماقة! تجمعي حولي
واسمعي، إذن، في صمت،
أغنية على شرفكِ
أيتها الطيور الخبيثة!

شابة لهذا الحد، مزيفة لهنا الحل، طوافة لهذا الحد، يبدو لي أنك قد نُحلقتِ للحب

ولتمضية كل الوقت الجميل
الشمال ـ أتردد في الاعتراف به
أحببت عجوزاً رهيبة:
تلدعى (الحقيقة||.

## بييا الورعة

طالما جسدي الصغير جميلاً
فالأمر يستحق العناء بأن أكون تقية
معروف أن الها يحب النساء
وخاصة الجميلات.
لا شك في أنه سيغفر عن طيب خاطر
لراهبي الصغير
بأن يجهد لرفقتي
شأنه شأن العديد من الرهبان الصغار

إنه ليس إطلاقاً حمار من آباء الكنيسة لا، انه شاب ، وغالباً ما يحمر غالبآ، على الرغم من أشد الأحزان تملؤه الرغبة والغيرة لا أحب الثيوخ وهو لا يحب العجائز بأي حكمة رائعة دبر الهه كل هذا!

تجيد الكنيسة الحياة
تسبر القلب والنظر
لا تبني سوى الغفران
من لا يمنحني إياه!
ثالاث كلمات من طرف الشفاه

# إنحناءة وتخرج <br> وبخخطيثة حنغيرة جديلة تهحى لك القلديمة 

> فليتبارك الله على الأرض
> الذي يحب الفتيات الجميلات ويغفر عن طيب خاطر أوجاع القلب هذه

طالما جسدي الصنير جميلا فالأمر يستحق عناء أن أكون تقية وليتزوجني الشيطان عندما أصير عجوزاً مفرمة الاسنان.

الزورق الغامض

الليلة الماضية، بينما كل شيء ينام
ولم يعد يسمع إلا
زفرات ريح حائرة
لم تعد الوسادة تمنحني الراحة
ولا الخشخاش، ولا من يعطي نوماً
عميقاً : راحة الضمير .

أخيراً متخلياً عن النوم
253

$$
\begin{aligned}
& \text { ركضت إلى الشناطئ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { علّى الرمال الحارة، رجل وزورقه } \\
& \text { ينامان كلاهما، الراعي والنعجة } \\
& \text { وهو يخط، يترك الزورق الشاطئ } \\
& \text { ساعة مضت، ربما ساعتين } \\
& \text { ربما سنة؟ فجأة } \\
& \text { بادت أحطاسيسي } \\
& \text { في لاوعي أبدي . } \\
& \text { وهوة فُتحت، لا عمق لها .. . } \\
& \text { وكان كل شيء قد انتهىي. . . } \\
& \text {... } \\
& \text { يعوم زورق يرتاح ويرتاح . }
\end{aligned}
$$

> ماذا جرى؟ دم، مأساة؟ . . .
> كال، . . لقد كنا جميعاً نتام . . .
> آه! كم كان حسناّ أن ننام جيداً .
> إعلان حب
> (أوقع الشاعر في الحفرة)
> آه معجزة! ألا يزال يطير؟ وجناحاه لا يرفان
ما الذي يحمله اذن ويرفهه؟
ما هو هدفه، طريته، ولجامه منذ الآن؟

$$
\begin{aligned}
& \text { كما النجم والابلدية } \\
& \text { يعييش الآن في الأعالي التي تخشاها الحياة } \\
& \text { مشفقاً حتى على الحسد } \\
& \text { ومن يراه يحاق، ، يطير بنسسه إلى الأعلى! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آه يا طائر القطرس } \\
& \text { نحو الأعالي تدفغني غريزة أبدية . } \\
& \text { كنت قد هلمت بك: وذرفت الدموع } \\
& \text { دموع - نعم أنا أحبك. } \\
& \text { أغنية معاز مُنظّرْ } \\
& \text { ها أنا مضطجع، مريض الاحشاء } \\
& \text { تنترسني الفسافس } \\
& \text { وهناك، لا يزال ضوئ وضبيجيج } \\
& \text { أسمعهم يرقصون . . . } \\
& \text { كان عليها، في هذه الساءة } \\
& \text { أن تنساب إليّي } \\
& \text { أنظظر كالكلب } \\
& \text { ما من إشارة تأتي. }
\end{aligned}
$$

إشـارة الصليب هذله، عيندما وعدت

$$
\begin{aligned}
& \text { كيف أمكنها أن تكذب؟ }
\end{aligned}
$$

شأنها شأن معازي؟

> من أين يأتيه ثوبها الحريري؟
> آه، آه! يا طفلتي المتكبرة! ألا يزال هناكُ كبش في هذه الغابة؟

كم يحيلنا الانتظار المحب كييّن ولاذعين
هكذا ينمو في ليلة خانتة نطر سام في الحديقة

الحب يقضمني
شأن الآلام السبعة، لسس لي رغبة بشيء وداعأَ يا بهالي!

القمر قد غاب في البحر
تعبت النجوم كلها،
يرتفع النهار رمادياً
لا أطلب الا الموت.

هذه الأرواح المتشككة
لهذه الأرواح المتشهكة
احتظظ بحقد مميت
كل مجاملاتها ليست الا تنكيلاً
كل مدائحها لا تتنس إلا الحقد والغيظ
لانني لا أعيش
مشدودآ إلى زمامها
فإنها تحيييني بنظرة مبطنة
برغبة ميؤوس منها

فلتلعني إذن بقلب منتوح
ولتدر لي ظهرمها

هذه اليّيون المتوسلة والضائئه
تخطئ دائماً في أمري!
مجنون حتى اليأس

> للأسف كل ما كتبته على الطاولة والحائط
> بقلب محنون، بيد مجنونة
> استخدم لتزيين الحائط والطاولة

لكنكم تقولون: لا تعرف يدا المجنون سوى التلطيخ
والطاولة والحائط يجب أن يطهرا

> !إلى أن يختفي أدنى أثر !
> فلتسمحو!! سأقدم لكم العون،
> لأنني تعلمت استعمال الممـحاة والمكنسة
> كناقد، ككناس .
> لكن عندما يتنهي العمل
> أحب كثيراً أن أراكم، أنتم يا أعقل الحقلاء
> Coneh


Rimus remedium

$$
\begin{aligned}
& \text { من فمك الرائل } \\
& \text { يا ساحرة الزمان } \\
& \text { تنسل من فمك ساعة بعل ساعة } \\
& \text { بلا جلدوى يعوي اشمئزازي : } \\
& \text { "ملعونة، ملعونة حفرة الأبدية!". } \\
& \text { الكون من القلز : } \\
& \text { ثور مضطرم لا يسمع أي صرخة } \\
& \text { يكتب الألم في عظامي } \\
& \text { بخخناجره المستلة: } \\
& \text { "اليس للكون قلب } \\
& \text { من الحمقق أن تحقد عليهه. . } \\
& \text { اسكبي كل خشخخاشك }
\end{aligned}
$$

اسكبيها، اسكبي، أيتها (الحمتى" كل سـمومك في دماغي!
منذ وقت طويل تستنطقين يدي وجبهتي

$$
\begin{aligned}
& \text { ماذا تريدين؟ و"بأي. . ثمن؟". } \\
& \text { فلتكوني ملعونة. . . فتاة ساقطة! } \\
& \text { ملعونة السخرية. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لا، عودي } \\
& \text { برد في الخارج، اسمع المطر .. . } \\
& \text { أيجدر بي أن أكون أكثر حيطة معك؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هالِ الذهب: كم تلمع التطعة؟! } \\
& \text { ان أميك (اسعادة)؟ } \\
& \text { أباركك، أنتِّ ، الحمى؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يفتح الباب بفظاظة } \\
& \text { يتقاطر المطر حتى سريري } \\
& \text { تطفئ الريح النور ـ نكبة } \\
& \text { من لا يملك الآن مئة قافية } \\
& \text { أراهن، أراهن } \\
& \text { انه سيتصدع! }
\end{aligned}
$$

حمائم القديس - مارك، أراها من جديد الساحة صامتة. يرتاح الصباح فيها
بتثاقل أرسل أناشيدي، إلى حضن النضارة الناعم، كأسراب الحمائم في اللامتناهي ثم ادعوها من جديد
لأعلق قافية جديدة على ريشها

آه، يا سعادتي، آه، يا سعادتي! سماء هادئة، سماء زرقاء صافية، سماء حريرية كمّاتحمي خفيفاً الصرح المبرقش اللني احب، ماذا أقول؟. . الذي أخشى، . ألير، اللذي أحسد. . .؟!
ما أسعدني لو شربت روحها!
هل أعرف إطلاقاً أن أعيدها اليه؟
لا، صمتأ، يا قوت عيني!
آه يا سعادتي، آه يا سعادتي!

برج متقشف بضراوة الأسد
تنتصب قاطعاً تضحك من المجهود تغمر الساحة، بنغمتك العميقة
 لو مثلك، مكثتت هنا ، أعرف أي حرير يعلقني . .

آه، يا سعادتي، آه، يا سعادتي!

إبتعدي أيتها الموسيقى، أتركي، في البدء،
الظلال تتكثف
وتنمو حتى الليل الاسمر والفاتر .
لا يزال من الباكر جداً لك،
فزخرفاتك الذهبية لم تلتمع بعد
بسناها الوردي
لا يزال النهار بيناً
النهار بيّنٌ جداً لاحلام ـ الشُعراء، والاشباح
. والمتو حدين
آه، يا سعادتي! آه يا سعادتي!
نحو بحار ججليدة

هناك، هناك أريد أن أمضي: من الآن فصاعداً
أُؤمن بذاتي
وبمواهب الطيار لدي.
ينفتح البحر أمامي، في الأزرق
يحملني زورق من جنوى
كل شيء يتالألأ لي بروعة جيدن
يرتاح الجنوب في الزمان وفي المكان. . .
فقط عينيك، برهبة
تنظر إلي، آه، أيها اللامتناهي

## سيلس ماريا

هنا كنت أجلس، كنت أنظظر متظراً لا شيء،
أبعد من الخير والشر ، متمتعاً حيناً بالضوء.
وحيناً بالظل، شُارداً لستُ إلا لعباً،
بحيرة، جنوب، زمن بديا بدون هدف الف
عندما فجأة، يا صليقتي، صار الواحد اثين اثين ... وزرادشت مر بقربي .

## إلى الريح الشمالية

(أغنية للرقص)

آه، ريح الثممال، صائدة الغيوم،
قاتلة الكآبة، منقية السماء،
كم أحبك، آه، أنتِ الصاخبة!
ألسنا معاً من نفس الرحم
وليدين مرصودين سوية
أبدياً لنفس المصير؟

على الدروب المتزلقة للصخرو
أسرع إليك راقصاً
ما ان تصفري وتغني؛

بأشد شقيقات حريتك حريةا
262

## تنطلقين فوق البحار المتوحشة

بالكاد استيقظت، حين سمعت نداءك قفزت إلى الشعاب
إلى الحاثط الأصفر للبحر مرحباً! وكنت قد هبطتي شأنك، شأن الشلالات الماسية

منتصرة من أعالي الجبال

على حلبة السماوات المتحلة رأيت أحصنتك تعلـو

رأيت العربة التي تحملك رأيت يدك المرتجفة على ظهر الاحصنة

تجندل بسوطها كالصاعقة

رأيتك تقفزين من عربتك
لتنطلقين أسرع نحو الأسفل رأيتك سهماً حاداً عامودياً يشق الفضاء مثل شعاع ذهبي ينفذ
أزهار أول تلاميح النجر

ارقصي منذ الآن على ألف ظهر
ظهر الأمواج، حيل الأمواج

$$
\begin{aligned}
& \text { مرحى لكل من يخلق رقصات جلديدة! } \\
& \text { لنرتص إذن بألف طريقة، ، } \\
& \text { كتاب ـ ليسمى فننا } \\
& \text { جذلة معرفتنا! } \\
& \text { لنقتلع من كل نبتة } \\
& \text { زهرة لمجدنا، ا، } \\
& \text { ورقتين كتاجنا } \\
& \text { لنرقص، شأننا، شأن الشُعراء الجوالين، } \\
& \text { بين القديسين والحاهرات } \\
& \text { اللرقص بين الها والعالم! } \\
& \text { من لا يعرف الرقص مع الريح } \\
& \text { من يعيش ملتفحاً بالقماط } \\
& \text { محنطاً أو عجوزاً مقعلاً } \\
& \text { من يتصرف بمداهنة } \\
& \text { بسوقية، خرافـ الفضيلة } \\
& \text { أخرجوه من جنتنا! } \\
& \text { لنرفع غبار الطرقات إلى أنوف المرضى } \\
& \text { لنرعب الضعفاء! } \\
& \text { لنطهر كل الثـاطئ } \\
& \text { من أنفاس الصدور الضيقة. } \\
& \text { لنطرد كامدي السماء }
\end{aligned}
$$

> المعتمين عشاق الغيوم،
> لنصفي مملكة السماء لنزمجر، ، . . . معك أنتِ
> آه، يا أشد العقول الحرة حرية كما العاصفة تزمجر هنائي.
> لتحفظ الذاكرة أبدياً هناء كهذا الهناء، شهادة عليه،
> لتحمل عالياً هنا الاكليل أقذه أعلى، أعلى أيضاً حلق، على درجات السماء، علقه في النجوم.

## من منشوراتنا في اللفلسفة

اسم المؤلف/ المترجم

غالستون باشالحر /بعسام اللهاثشم غاستون باشلار/د.زيليل الحمد خليل

غاستون باشالادر/د.غالب كالسـ
عاستون باثشلار/د/د.عادل عواً
غاستون باشبلار/د.جور. ج سعد غاستون باثاليلار/د.ناليل أحمد خليل غاستون باشبلار/د.د.

نيتشد/د.سهيل القش
ر.بانش/ر.خظليل أحمد ظليل
جان بيار فرنان/دد.سليم حداد وولتر ستيّ/مجاهاهد عبد المنعم مجاهد

هنري بر غسون/د. علي مقلد

جيروم انطوان ريمي/د.د.سليم حداد د.رياضن فاخوري د. د. جهاد نعـان
هيدجر/د.نظيرير الجاهل
بول لوران أسون/د/د.سعاد حرب د.رمضان بسطاويسي محمد غانم

د. سعيد توفيق
سيدني فنكثشتين/د.ظليل أحمد ظليل،
د. علي أبو ملحم
فيورباخ/ د.الحمد غبد الحليم عطية
جبيلير دوران/علي المحري د. دسن حثفي
(اسم الكتاب

العقلانية التطبيقية
جدلية الزمن,
جماليات المكان
الفكر العلمي الجديد
شامرية احملام اليقظة
تكوين الالتل العلمي شُعلة تنديل
الفلسفة في العمر الماساوي الاغزريقي
المنطق من أرسطو حتى راسلل
امـول الفكر اليوناني
تاريخ الفلسفة اليونانية
الضحكا
الطاقة الروحية
الالهواء
اللنطق الرياضي
في العمارة الفلسفية
مبدا العلة
مدرسة نر انكفورت
فلسفة هيغل الجمالية
الخبرة الجمالِية

الواتعية في الفن
أمّ الجمالينابت
الخيال الرمزي
مقلدة في علم الاستغراب

| د.رمضان بسطلاويسي محمد | جماليات الفنون وفلسفة تاريخ الفن عند هيغل |
| :---: | :---: |
|  | هحافـرات في الفلسفة الإسالمية |
| د.جورج زيناتيا | رحنلات دالخل الفلسفة الغربية |
| د. د. حسين إلـد | بين الأمـالة والتغريب |
| دـد د. دنى أبو زيد | اللتحرِ اللذري في |
| د. منى أبو زيد | الإنسان في الفلسفة الإلفالمية |
| جيل دولوز/ أسامة الحاب | نيتشّه والفسالسفة |
| عبد الإله بلقزيز | إشكالية المرجع في الفكر العربي |
| محمد نور الإين الفاية | المتخيل والتو الملا |
| رينه ديكارت/جورج | انفعالات النفس |
| بنسالم حميشن | النشكلادت الأيديولوجية في الاسلام |
| كاترين كوليو/د |  |
|  | هيدجر والسؤالل عن الزهمان |
|  | هيعل) والمجتمع |
|  | زرادشلشت نيتشه |
|  | الرسطو والإلسياسة |
|  | الالدين الطبيعي |
| بيار فرنسوا مورو/الهامة الحاج | هوبس/فلفةفة |
| ميشّيل سينيلار/إلمامة الحا | الماكيانيلية وداعلي المصلحة العليا |
| جيرار برا/منصور القاضي | هيغل والفن |
| فرانسواز | النشينّ |
| ليليان موري/رينينا | فرينه وعلم اللتربية |
| اتثيان بالييار/منصور/ القاضئمي | سبينوز ا والسياسة |
|  | ستراط |
| جورج لابيكا/منصور القاضئ |  |
| بيار مانشيري/2/2. | كونت، الفلفسفة والعلوم |
| ديدييه جيل/د.د.محمد عرب | باشّلار والثقافة العلمية |
| بيير بودو/أسامة الحالج | نيتشّه مفتّا |
| سعيد بن سعيد العلوي | الخطاب اللشعري |
| إعداد الليد ولد أباه | التاريخ والحقيقة لدّ لـى ميشيل فوكو |
| د.مبد العزيز العيادي | ميشالل فوكو : المعرفة والسلطة |
| الالضل شلق القّ | الأمة والدولة |
| عبد اللطيف الصديقي | الز |
| د.حسن الضبقة | الظاهرة الر أسمالية |

بوري كوزلوفسكي/خلف محمد الجراد
د. د.سعاد حرب
د. د.حسن مدمد حسن حماد
در. دنى فياض تركي علي الربيعو
بول تيليش/مجاهاهد عبد المنعم مجاهد
د.محمد فتحي مبد الش
د. د. دولة خضنر خذافر
 بيير ن.زيما/ السامة الحاب د. دنى أبو زيد جيل دولوز / اسسامة الحأج جيل دولوز / السامة الحا عبد الاله بلقزيز فادي اسبماعيل
د. إير اهيم العاتّي د. نـركي الحمد ريمون بودون/منصور القاضي جان جاك لوصيركيل/ أسامة الحاج جيل دولوز / اسنامة الحابج كاكـبودلو ور.استاباليه//اسمامة الحاج د.رمضنان بسطاويسي محمد غاتم جيل دولوز / اسامة الحّالج لوك كو بنوا/ نهاد خياطه ديكارت/اميل خوري د.هاني يحيى نصري

د. علي زيعور
جان هورالالبيار خباز فرتجونـ شبينون/ نهاد خياطه د. دلمي أبو ملحم د. د. دانيّي يحيى نصري د. عمر عبد الحي

د. عمر عبد الحي

الفلسفة اليابانية المعاصسرة
الأنا والآنزر والجماعة
الاغغتراب عند اريك فروم
الالعلم في نتد العلم
أزمة الخطاب التُقّمي العربي زعزعة الإساسات
الجدل بين أرسطو وكانط
في اللطغيان والاستبداد والدكثاتورية
اللتفكيكية - دراسـة مقارنة

الفكر اللايني عبد زكي نجيب محمود البر غسونية
فلسفة كانط النقدية
الخطاب الاصصلاحي في المغرب الخطاب العربي المعامر
اللزمان في الفكر الاسلاميمي
عن الإنسان أتحدث موضع الفو خنى
فرانكنششين: الأسطورة والفلانية نيتشا
دوركهايم والانتحار
علم الجمال لدى مدرسابة فرانكفورد التجريبية والذاتية المذهب الباطني في ديانات العالم العالم او كتاب اللنور الفكر والوعي
ميادين العقل العملي في
الفلسفة الاسبلامية
فيكتور هيغو - الفيلسوفن المعرفة شرط إنسانية الانسان ازمة الفكر العربي المعاصر

نتض الالحاد
القلسفة والفكر اللسياسي في المبين الفكر الالسيانـيمى والْقديم




